





























































































































































Early fashion business at the Grands Magasins du Louvre, Paris: 
Analysis of print media from 1860s to 1880s 
   
   
The term ‘fashion’ is prevalent in our daily life and, though sometimes it implies a 
life-style in general, commonly it means clothes in vogue.  
   
Fashion trends are set by the Paris Collection, held in Paris annually, making it one of 
the world’s fashion capitals. Ready-to-wear garments mass-produced at factories are, 
today, the most common products of the fashion business. In the early 19th century, 
borders between businesses within the fashion industry disappeared, creating room for a 
new type of business in Paris – the draper’s shops selling fashion goods (magasins de 
nouveaté). Then, in 1852, the world’s first department store opened in Paris. Three 
years later, when the first World Exposition was held in Paris in 1855, the second 
department store, the Grands Magasins du Louvre, opened for business.    
   
It is widely believed that department stores promoted ready-to-wear garments, called 
‘confection’ in French. Department stores were opened in Japan half a century later and 
have influenced westernization of the lifestyle of the Japanese people. In order to fully 
understand the process of lifestyle change, as well as the evolution of ready-to-wear 
garments which we now use every day in Japan, it is necessary to study the origin and 
spread of the concept in Paris.   
   
A variety of print media produced by Grands Magasins du Louvre from its beginning 
until the 20th century has been preserved. Such media has been mentioned in academic 
publications earlier, they have never been the main topic of research. This thesis aims to 
study the business model of the women’s fashion industry including the production and 
sales of women’s clothes through an analysis of the print media of the Grands Magasins 
du Louvre. This study investigates the fundamental business principle of the Grands 
Magasins du Louvre.  
   
Thus, this research looks into not only women’s clothing, but also into fabrics and 
fabric products, as well as the entire process from designing to sale of these products. 
This research, therefore, could be described as research into the early development of 
the fashion business.  
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The data and materials analyzed in this study are 85 print media products dated 1863 to 
1882, belonging to 3 libraries. These include letters to customers, flyers, leaflets and 
catalogues. The number of merchandise in fashion illustration catalogues reaches 6,662 
items. The thickest catalogue has 275 pages. In general, one catalogue contains more 
than 40 categories.   
   
Chapter 1 describes the purpose of the study, previous research and research 
methodology.  
   
Chapter 2 provides the background of this study, such as the general situation in France 
in the latter half of the 19th century, the textile industry, the ready-to-wear garment 
industry, department store business, the history of the Grands Magasins du Louvre, and 
the development of haute couture business and fashion media.   
   
The textile industry in Lyon shifted to a range of inexpensive silk materials. 
Mass-production of fabrics facilitated the ready-to-wear garment industry’s 
development. Department stores influenced consumers by advertising their goods, 
offering cheaper prices, and creating the mail-order business.  
   
Chapter 3 analyzes the print media of the Grands Magasins du Louvre, the primary data 
for this research. Changes in printing techniques, methods and impact of illustrations, 
and editing and design are analyzed.  
   
Chapter 4 analyzes the business of the Grands Magasins du Louvre. They targeted 
married women with children. Their target audience ranged from ordinary people to the 
rich, including those who were based outside cities. Key selling points were always 
‘new’ products, trendy, reasonable and of good quality, good selection of goods, 
refundable and exchangeable. That different types of ateliers were established indicates 
that department stores produced goods themselves, and did not buy ready-to-wear 
garments. Information was sent to customers in catalogues and samples to help them 
make the right choice and place an order.   
   
Chapter 5 sheds light on the production and sales of fabrics, the main merchandise of 
the Grands Magasins du Louvre. A variety of plain color silk fabrics were made 
available for consumers together with a range of products from clothes, fabric products, 
and home decoration. Among six original fabrics, the black fabric was most popular. 
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The origins of fabrics, including places in the world, were tagged to goods for value 
addition.  
   
Chapter 6 analyzes the women’s clothing business of the Grands Magasins du Louvre. 
Taking a fashion illustration catalogue as a sample, the main items, characteristics of 
different types of clothes, prices and materials, trends of design and decoration, and so 
forth are identified.  
   
Then, the complex production process is analyzed in detail, along with the sales strategy 
which resulted from the process. A confection is a clothing product which Grands 
Magasins du Louvre made on order. Customers could choose from the decorations 
prepared by the store, get materials cut and ready for sewing, or ask for only cutting.  
   
In addition to production system, daily clothing and fashions of the time were also 
identified, which made clear that the fashion business of department stores tapped 
trends and customs.  
   
Attaching names of particular places and persons to products is a strategy employed by 
department stores to give vivid and unique images to the goods. We gain insights into 
the life style of the women of that period through the explanations, the variety of fabric 
products, as well as the white fabrics marketed as a set by the department stores.  
   
Chapter 7 presents the findings of this research, specifically on the production and sale 
of women’s clothing in department stores, relationships between haute couture and 
confection, women’s lives and clothes, and the value of catalogues as data for fashion 
business research. This chapter concludes with challenges faced in this research and 
offers suggestions for future research into the history of fashion.  
   
As noted above, confection was different from ready-to-wear garments. At the 
beginning, department stores only proposed designs to produce clothes on order. This 
system may seem no different from haute couture.  
   
Customers could choose a design from a line-up of products according to their taste, 
trends, and usefulness. Catalogues supported their comfortable and luxurious life 
experience by providing information at their homes, on the latest fashions, trends and 
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complex social rules and practices such as changing clothes many times a day according 
to time and occasion.  
   
Because of the complexity of the forms and production of women’s clothes, 
mass-production of women’s clothes did not make much progress. This reflected the life 
of women during the period; they played key roles in household and society, but were 
not able to enjoy independence and freedom. They put themselves in tight clothes and 
found pleasure in furnishing their home with fabric products. The print media of the 
Grands Magasins du Louvre reveals how women’s clothing lagged behind other areas 
of change in society and how the Grands Magasins du Louvre attempted to turn this gap 
into a business.  
   
this research offers new insights into the concept and growth of ready-to-wear garments 
which has been regarded as a known fact, and consequently, there has been little 
research on this topic.  
   
The print media of the Grands Magasins du Louvre presented both fashion virtual 
reality (dreams and fictions promoted by the department stores) and reality (actual life 
with fabrics). It connected customers to the department stores and now it reveals to us 
real clothes from the past. The print media of the Grands Magasins du Louvre plays an 
important role today to inform us about the lives and interests of women customers, the 
department stores, and clothing culture of the time.  
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  Action de faire complètement : La CONFECTION d’une route, d’un habit, d’une 




La CONFECTION des listes électorales, des rôles de l’impôt, d’un inventaire, d’un 
                                                   
1  例えば、『新英和大辞典 第 6版』では、「（服装などの）はやりの型、流行、ファッシ
ョン」とある。 
竹林滋編集代表，研究社，2002年，p.884 









5   田中秀央編，羅和辞典，研究社，1960年（1952年），p.127 
6  Pierre Larouse，Grand dictionnaire universel du XIXe Siècle，Administration du 





























（1883 年 「ルーゴン・マッカール叢書」20 巻の第 11巻）を著わした。この中で、彼は
百貨店の主要ビジネスとして、布と女性服に多くの頁を割いている。この中にも、コンフ
ェクションは登場する。 
                                                   
7  Émile Littré，Dictionnaire de la langue française:supplement…，Hachette, Paris，
1886 
8  例えば、『世界服飾史』には、「これらの既製服が主に販売された場所は 1850年代パリ
に誕生したデパートであり…（以下、略）」と解説されている。 
石上美紀，4章，深井晃子監修，美術出版社，2014年（1998年），p.126 
9  神野由紀『趣味の誕生 百貨店がつくったテイスト』（勁草書房 1994年）参照  
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12  ロラン・バルト，佐藤信夫訳，モードの体系，みすず書房，1992年（1972年），pp.22-23 
（Roland Barthes，Système de la Mode，Éditions du Seuil，Paris，1967） 
13  フィリップ・ペロー，大矢タカヤス訳，衣服のアルケオロジー 服装からみた 19世紀
フランス社会の差異構造，文化出版局，1985年（Philippe Perrot，Le dessus et les 
dessous de la bourgeoisie，Librairie Arthème Fayrd, Paris，1981） 
14  ペロー，同前，第 5章，p.87 




























                                                   
16  米今由希子，「リバティーのテキスタイルデザイン－1881年～1900年のカタログから」，
国際服飾学会誌，20号，2001年，pp.21-35 
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年，pp.30-36 
18   畑久美子，「ビーズに関する基礎研究Ⅲ－シアーズ=ローバック通信販売カタログにみ




20  田中，同前，p.81 
21  鍜島康子の研究では、調査しているカタログがそれぞれ 1年か 2年分である上、時代
が異なり、重なっている部分はないなど客観性に乏しい。 




バック』に加え、『ジョルダン、マーシュ・アンド・カンパニー、ボストン Jordan, Marsh 
and Campany, Boston』、『スターン・ブラザース Stern Brothers』計 3社の通販カタ
ログを資料として利用している。 
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25  畑，前掲 註 18，p.31 
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28  拙稿，稀覯本 106，図書館だより，文化学園図書館，No.147，2009年， pp.3-4  
29  Piedade da Silveira，Les Grands  Magasins du Louvre AU XIXe SIÈCLE，Caisse 
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31  2013年にパリ市庁で行われた「オートクチュール展」、2015年に移民史博物館で行わ
れた「ファッションミックス展」などがある。 








































                                                   
35  村上裕子，「19世紀後半フランス女性における消費意識の形成（その１）－“La Mode 
Illustrée”を資料として－」，実践女子大学生活科学部紀要，第 34号，1997年，p.40 




較」，繊維機械学会論文集，vol.50，1997年， pp.278- 284  







































                                                   






























                                                   
40  国内で発表された論文と書籍を以下に挙げる。 
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Cie, Paris，1922（1896-1905） 
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48  D’Avenel，op.cit., pp.525-553 
49  原書では confection 以下、本論では「コンフェクション」と表す。 
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68  Fabienne Falluel，“Les grands magasins et la confection feminine”，Femmes fine 






  Il convient de rappeler les quatre critères qui caractérisent la confection pour 
dames : le vêtement est coupé dans un tissu, par tailles et non sur mesure, il est 
exécuté en série et non comme pièce unique, sa fabrication est plus ou mois mécanisée 
et non faite à la main. 
 




















その後の変化について見ておくと、『ファッション国際事典 Dictionnaire International 
de la Mode71 』の「コンフェクション」の項目には、第二次世界大戦以前はフランス人の
                                                   
69  éd. Musée de la Mode et du Costume，au paradis des dames nouveautés modes et 






71  dir. Bruno Remaury，Lydia Kamitsis，Dictionnaire International de la mode，
































なお、本研究では、複数の資料を継続的に調査することのできる 1863 年から 20 年間を
研究対象とする。 
ルーヴル百貨店と資料を所蔵する 3 つの図書館については、図表とキャプションの中で
は省略記号を用いた。例えば、Grands Magasins du Louvreを GML、Grandsがつかない












































                                                   
























どとなった。デュヴォの研究によれば、1860 年には高くて 5 フランだった職人の日給が、
1871 年には 0.5～1 フランの上昇となっていたという6。ルーヴル百貨店の最も古い 1866
年のカタログからは、5 フランほどで買うことができるのは安い肌着であることがわかる。






                                                   
2  ペロー，同前，第 4章，pp.65-78 
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デビッド・ハーヴェイ，大城直樹，遠城明雄訳，第 9章，パリ モダニティの首都，
青土社，2006年，p.227（David Harvey，Paris, Capital of Modernity，Taylor & Francis 
















 ルイ 14 世の治世下で、1667 年に王立織物製造所が作られたリヨンは、宮廷衣装に欠か
せない素材となる高級な絹織物をヨーロッパ中に供給して栄えた。ところが、18 世紀後半
になると産業革命によってイギリスからヨーロッパ中に綿が広められ、リヨンの織物産業
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に関しては 1868年に Grands Magasins de nouveautéという表記が見られ、ボン・マルシ
                                                                                                                                                     
青土社，2006，p.216 
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ボン・マルシェは 250 万フラン、ルーヴル百貨店は 300 万フランの広告費を使い、その
広告の中では熾烈な値下げ競争が見られることもあった32。ルーヴル百貨店は、5万フラン
を費やして子供に風船を配ったという33。 
 初の百貨店の研究書と言えるピエール-ルイ・ジファール著『百貨店』が 1882 年に出版
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 ルーヴル百貨店は、1855年に開業し 1974年に閉店する。 

















                                                   
34  Pierre-Louis Giffard，Les Grands Bazars，Victor Havard, Paris，1882 
北山晴一，第 4章，おしゃれの社会史，朝日新聞社（朝日選書），1991年，p.266 
35  D’Avenel，op.cit., p.89 
36  D’Avenel，ibid., p.44 
 







































                                                   
37  Piedade da Silveira，Les Grands Magasins du Louvre au XIXè siècle，Caisse de 
Retraites des Entreprises à Commerces Multiples, Paris，1995，p.24 
38  デビッド・ハーヴェイ，大城直樹，遠城明雄訳，第 5章，パリ モダニティの首都，
青土社，2006年，p.157  
39   Vicomte G. d’Avenel，Le Mecanisme de la Vie Moderne，Librairie Armand Colin et 
Cie, Paris，1922（1896-1905），p.40 
40  Silveira，op.cit., p.14 
41  Silveira，ibid., p.28  






















Nous croyons connaître ce commerce de luxe parisien sur la foi de deux ou trois 
citations qui ne reflètent qu’imparfaitement la complexité de cet ensemble de 











                                                   
43   能澤慧子，「オートクチュールの足跡」，パリ・モード 1870‐1960華麗なる夜会の時
代，東京都庭園美術館編集，テレビ朝日，1999，p.167 
44  Françoise Tétart-Vittu，“Aux origines de la haute couture”，Paris Haute Couture，























ュリエ couturier」という言葉が初めて登場した。それは、『ラ・ヴィー・パリジェンヌ La 
Vie Parisienne』誌 1870 年 2 月 26 日号のウォルトのファッションショーを評した記事の
中であると、T-ヴィテュは指摘する49。 
この論稿の図版として、ウォルトがパートナーとビジネスをしていた時の請求書が掲載
されている。オートクチュールメゾン開設の 1858 年より後、1862 年の資料である。そこ
には、「コンフェクションの特別な店」と表示されている50。 
T-ヴィテュは、「オートクチュールは、コンフェクションに直接由来しているにもかかわ
                                                   
45  フィリップ・ペロー，大矢タカヤス訳，第 4章，衣服のアルケオロジー 服装からみ
た 19世紀フランス社会の再構造，文化出版局．1985年，p.79 
46  周防珠実，「シャルル=フレデリック・ウォルト 20世紀モードへの礎石」，日本衣服
学会誌，第 56巻第 2号，2013年，p.49  
47  Françoise Tétart-Vittu，“Aux origines de la haute couture”，Paris Haute Couture，
dir. Olivier Saillard, Anne Zazzo，Skia Flamarion, Paris，2012，p.19 
48   Alexandra Bosc，“Le couturier et ses clients dans la seconde moitié”，Paris Haute 
Couture，dir. Olivier Saillard, Anne Zazzo，Skia Flamarion, Paris，2012，p.24 
49  T-Vittu，“Maisons célèbres”，La couture avant la haute couture，Au paradis de 
dames，Paris-Musées, Paris，2013，p.37 








































                                                   
51  T-Vittu，art. cit., 47，p.18 
52  T-Vittu，art. cit., 49，p.42  















れる『ギャラリ ・ーデ・モード Gallerie des modes et costumes français(全文を註に記す)56』










                                                   
54  Françoise Tétart-Vittu，“Aux origines de la haute couture”，Paris Haute Couture，






Le Clerc，Thomas，Dupin M，Gallerie des modes et costumes français: dessinés 
d’après nature : gravés par les plus céébres artistes en ce genre, et colorés avec le 
plus grand soin，Chez Esnauts et Rapilly，Paris，1778-1781  
57  Raymond Gaudriault，Gravure de mode féminine en France，Éd. de l’Amateurs, 
Paris，1983  
58  北山晴一，第 2章，おしゃれの社会史，朝日新聞社（朝日選書），1991年，p.67 
59   松田祐子，第 1章，主婦になったパリのブルジョワ女性たち 100年前の新聞・雑誌か
ら読み解  く，大阪大学出版会，2009年，pp.4-5 





トレ』が同時代の新聞『ル・フィガロ Le FIGARO 』よりもほんの少しだが多く発行さ
れていたことを指摘しており62、女性が情報を求めていたことがわかる。第 2帝政期につい











ーク王の店のアルバム Album des magasins du roi de Danemark』誌が、コートとドレ
スの版画に情報を添えており、カタログに近いメディアとしては最も古いものである。そ
れより早く 1839年 10月には、ポプリン-デュカール店が、『モード・ド・パリ Mode de Paris 』
誌に 4頁ほどのパンフレットを挟み込んでいた67。『ル・モニトゥール・ド・ラ・モード Le 
Moniteur de la mode 』誌の 1850年 4月号の付録には、初めてガジュラン店の「ケープと
コンフェクション」の 8点のデザイン画が付いた68。同誌は、その翌年からコンフェクショ
ン店のヴィル・ド・フランス店の最新作の石版画を挟み込むことにした。 





61  ハーヴェイ，第 1章，同前， p.13 
62  ハーヴェイ，同前 
63  ハーヴェイ，第 7章，同前，p.190 
64  松田，前掲 註 59， p.5 
65   プレス法が施行されるまでは、出版物の検閲が行われ、発刊にあたって高額の保証金
を支払わねばならなかった。 
松田，同前，p.8 
66  松田，同前，p.9  
67   T-Vittu，art. cit., p.18 
なお、『デンマーク王の店のアルバム』掲載のコートとドレスは「コンフェクショネ」
された商品となっているが、これについては 6章で分析する。 
68  T-Vittu，“Maisons célèbres”，La couture avant la haute couture，Au paradis de 




































                                                   
69   Françoise Tétart-Vittu，“Maisons célèbres”，La couture avant la haute couture，
Au paradis de dames nouveautés modes et confections 1810-1870，Paris-Musées, 
Paris，1992， pp.53-54  











































は 5 万部、1865 年には 10 万部刷られ、1866 年 1 月の最初のカタログは 10 万部刷られた
という。同年に、特売チラシの印刷も開始された。1860 年代は、百貨店各店がコンフェク
                                                   
1  Piedade da Silveira，Les Grands Magasins du Louvre au XIXe siècle，Caisse de 




































                                                   
2  Françoise Tétart- Vittu，“Le Catalogue”，Le renom de Paris，Au paradis de dames 
nouveautés modes et confections 1810-1870，Paris-Musées, Paris，1992，p. 54 


















 イラストのカタログには、家具のカタログ、本のカタログが 1 冊ずつある。 
 判型にはばらつきがあるが、1867～1874 年の総合カタログや季節のカタログなどとファ







調査した資料を形状や種類から、表 3-1 にまとめた。詳しくは、3.3.1 で検討する。これ
らの資料には、発行年ごとに通し番号を付ける。資料 No.の頭にアルファベットがないもの
は、文字情報のカタログである。j は絵入りの発行紙やイラストのチラシ、f はファッショ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.2.3.1 フランス国立図書館 (Bibliothèque nationale de France 図表においては BNF
と略す場合がある) 所蔵のルーヴル百貨店の印刷メディア 
同館は、ルーヴル百貨店のカタログなどについて、複数の資料を所蔵している。 
まず旧館に収蔵されている所蔵番号 REC-45-BOITE PET FOL は、1872 年と 1878 年の
夏のイラストアルバムと、1882 年のお年玉のイラストカタログ（服以外）、1891 年 10 月 3
日の『ルニヴェール・イリュストレ L’Univers Illusutré 』誌掲載のカタログ、1880 年 11
月 7 日と 1881 年 4 月 2 日の催事の大きなチラシ、発行年不明の 9 月 16-17 日の「新しい
家具売場の落成式の案内」、同じく 9 月 20-21 日の「インテリア用絨毯、カーペット、カー
テンの特別展のカタログ」、10 月 15 日の「子供服のカタログ」、そして広告の切れ端である。
OA-343(14)-4 は、「1873 年夏のファッションイラストアルバム」である。 
次に新館所蔵の資料を見てみると、GR FOL-WZ-7 には、閲覧できる資料と出来ない資料
があり、出来るのは 1872 年夏、1881 年 4 月 2 日と発行年不明の 7 月 11 日の大きなチラシ
である。 








総合 タイトル ちらし その他 La Mode




1866 ｎ ｎ 冬ｶﾀﾛｸﾞ､pl
1867 ｎ ｎ pl
1868 ｎ ｎ ｎ ｎ *
1869 ｎ ｎ
1870 ｎ ｎ ｎ
1871 ｎ ｎ
1872 ｎ ｎ 夏d 冬n pl
1873 ｎ ｎ ｎ ｎ 夏d、冬b ｎ ｎ pl､*
1874 ｎ ｎ ｎ 春ｶﾞｲﾄﾞ､pl､*
1875 ｎ ｎ 春d、冬bd pl､*
1876 ｎ 夏d、冬b 冬b pl､ｾｰﾙ告知､*
1877 夏d、冬nd 冬n 冬n ｎ pl､*
1878 夏d ｎ *
1879 pl､*
1880 夏d ｎ *
1881 夏n 夏n ｎ ｎ pl
1882 夏冬d d ｎ pl、12月ｶﾀﾛｸﾞ
所蔵機関 　n 　Bibliothèque nationale de France
　d 　Bibliothèque des arts Décoratifs, Paris 　　La Mode Illustrée 誌は、











第 1 の箱は、日付なしのカタログが入っている。1910 年代のカタログが 1 冊と、第二次
世界大戦後のカタログである。そのため、本研究では調査を行っていない。 
第 2 の箱は、1863 年から 1874 年までのカタログなどが入っている。 
この箱の中の1873年の総合カタログと、同年の表紙にイラストがあるだけのカタログは、
一部が袋綴じのままになっており、本調査で頁の切開を依頼した。 
また 1873 年のカタログが、1875 年の封筒に入っているということもあった。 
第 3 は、1875 年から 1880 年までのカタログなどが入っている。中には、1873 年 12 月
8 日開催の展示会のカタログが、誤って混入している。「3」を「5」と見誤ったものと思わ
れる。また、1875 年 12 月 1 日付の手紙で始まる年末セールのカタログは、翌年のカタロ
グ類の中に混入していた。 
1875 年の総合カタログ、1875-76 年の総合カタログと 1877-78 年冬のファッションのイ
ラストアルバムの初版にも、切れていない頁があった。  
第 4 の箱は、1881 年から 1909 年までの印刷物が入っている。 








3.2.3.2 パリ装飾美術図書館 (Bibliothèque des Arts Décoratifs, Paris BAD) 所蔵のル
ーヴル百貨店の印刷メディア 
 同図書館には、ルーヴル百貨店に関して、2 種類の資料が収蔵されている。 
まず、1872 年～1910 年のカタログが 10 冊の合本としてまとまって残されている。ただ
し最初のイラストカタログとなる 1872 年夏のアルバムは、10 冊のうちの 1 冊目の合本に
挿入されている。綴じられているのは、1873 年から 1876 年までとなる。タイトルは『Grands 
Magasins du Louvre Modes』となっている。寄贈者は、1902 年に同店の支配人だったオ
ノレ氏であるということが、合本にメモされている。 
                                                   
4  Françoise Tétart-Vittu，“Le Catalogue”，Le renom de Paris，Au paradis de dames 
nouveautés modes et confections 1810-1870，Paris-Musées, Paris，1992，p.22 
40 
 
2 冊目は 1877 年～1881 年、3 冊目は 1882 年～1884 年である。4 冊目以降は本研究では
扱わないが、1885～ 1888 年、1889～ 1892 年、1893～ 1897 年、1898～ 1901 年、1902
～ 1904 年、1905～ 1907 年、1908～ 1910 年がそれぞれ合本されている。中には、同図
書館にはそれ以前の分は所蔵されていない総合カタログ、展示会カタログ、新作カタログ
などとカタログの掲載された雑誌やチラシなどが綴じられている。 
別に、1904 年～1953 年のカタログが所蔵されている。 
同図書館では、研究に必要な部分のみ撮影を行い、その他は書写した。 
 
3.2.3.3 文化学園大学図書館（Bunka Gakuen Library BGL）所蔵のルーヴル百貨店の
印刷メディア 
 同館には、一冊の合本が収蔵されている。 


























図 3-1 1863年春のルーヴル店の新聞 


























 フランス国立図書館に現存する資料では、1867 年から 1871 年にかけてと 1890 年に、














図 3 -2 1867年冬のカタログ 





冬のカタログは 75 ページある。 
 
3.3.1.6 総合展示会カタログ 
 このタイトルのカタログは 2 点あり、いずれも春である。春の総合展示会カタログ 1873-3
では、定価よりも安くなっている商品に★がつく。そのことは、頁の下に説明されている。 
翌年春の総合展示会カタログ 1874-3 は、タイトルの数が 36 万点だと T-ヴィトゥが指摘し
ている5。 
このタイトルに「新作」がつくカタログは、1867 年から 1873 年にかけてと 1875 年冬の
ものが現存している。表紙には、展示会の始まる日にちが告知されている（図 3-3）。現存
するのは 1875 年の 1 冊以外はどれも 10 月発行で、シーズンは冬用である。ヴァカンスが
終わって 10 月から商戦がスタートしていたということがわかる。季節のカタログよりも頁
数が少なめとなっている。 
















 1872 年から 1876 年にかけて、このタイトルのカタログが現存する。1872 年は、イラス
トカタログが登場する年であるが、スタートが同時期なのかどうかはわからない。 
1873-1 や冬の総合展示会カタログ 1873-6 では、序文の註で、「総合カタログは、毎シ
ーズン発行されるイラストカタログ同様に、申し込まれた全ての方々に送料発送人払いで
お送りします」と告知されている。 
                                                   
5  Françoise Tétart-Vittu，“Le Catalogue”，Le renom de Paris，Au paradis de dames 
nouveautés modes et confections 1810-1870，Paris-Musées, Paris，1992，p.55 
図 3 -3 1873年春の新作総合展示会カタログ 




最新版 1872-1 には、求めに応じて特別カタログを送ると述べられている。 










グ 1875-1 と冬の総合カタログ 1875-3 とを比べると、序文、中扉は全く同じ、途中に違う
ところがあるので少しずつ頁数はずれて行くが、全く同じ内容の頁が 150 頁分ある。 
 パリ装飾美術図書館には、1889～91 年のものが 4 点収蔵されている。 
 
3.3.1.8 12 月の展示会カタログ 
1873-8 と 1874-5、1875-5、1882-7 は、年末の展示会の案内である(図 3-4)。カタログの
表紙には、「お年玉 étrennes」と記されている。フランスでも、元日にお年玉が配られる
習慣があった6。 
1882-7 以外については、1877 年に大改装されるまでの連続した 4 年間の年末バーゲンの
カタログが現存していることになる。これらは、通常のように絹物の案内から始まるが、
子供向けのクリスマスプレゼントになるような玩具も少し掲載されている。 












                                                   
6  Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la Langue Française，
Société du Nouveau Littré le Robert, Paris，1976，tome 2，p.695 
図 3-4 1874年 12月展示会 






ッションカタログである(図 3-5 表 3-3)。本研究では、これを分析の一つの中心とする。 
同店のファッションカタログは、1872 年に創刊されて以来、ほぼ同じ体裁で女性服のみ
のカタログが継続的に発行され続けた。 
1860 年代から 1870 年代にかけて、女性服のシルエットが大きく変化している。スカー 








































所蔵機関 カタログのタイトルと内訳 分冊 小計
BAD ALBUM de l'Eté 1872　1872-2 点 点
1 COMPTOIR DES MANTEAUX ET CONFECTIONS 12
2 COMPTOIR DES PEIGNOIRS ET DES ROBES TOUTES FAITES 30
3 COMPTOIR DES ROBES MI-CONFECTIONNÉES 34
4 COMPTOIR DES INDIENNES ET MOUSSELINES 15
5 COMPTOIR DES CRINOLINES ET TOURNURES 2
6 COMPTOIR DES CRAVATES ET FICHUS 9
7 COMPTOIR DES DENTELLES 8
8 COMPTOIR DES CHAPEAUX 10
計 120
BNF SAISON D'HIVER　1872　1872-5
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 35
3 ROBES ET PEIGNOIRS 18
(計) 53
BAD MODE D'ÉTÉ　1873　1873-5
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 32
2 MODES ET COIFFURES 14
3 ROBES ET PEIGNOIRS TOUTES FAITES 43
4 CRAVATES ET FICHUS 13
5 JUPONS ET ROBES MI-CONFECTIONNÉES 28
計 130
BGL MODES D'HIVER 1873-74　1873-7
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 65
2 CRAVATES ET FICHUS 9
3 ROBES ET PEIGNOIRS TOUTES FAITES 32
4 MODES ET COIFFURES 25
5 JUPONS ET ROBES MI-CONFECTIONNÉES 16
計 147
BAD Saison de Printemps 1875　1875-2
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 36
2 ROBES ET COSTUMES TOUTES FAITES 43
3 MODES ET COIFFURES 12
4 ROBES MI-CONFECTIONNÉES 9
5 JUPES ET JUPONS TOUT FAITS 30
6 COMTOIRS DIVERS 42
計 172
BGL Saison d'Hiver 1875　1875-4 BAD
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 55 77
2 ROBES ET COSTUMES TOUTES FAITES 35 57
3 JUPES ET ROBES MI-CONFECTIONNÉES 22 44
4 MODES ET COIFFURES 16 20
計 128 198
BAD ALBUM ILLSTRÉ DES MODES D'ÉTÉ 1876　1876-2
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 99
2 COSTUME ET PEIGNOIRES CONFECTIONNÉS 65
3 MODES ET COIFFURES 28
4 JUPES ET JUPONS TOUT FAITS 48
5 ROBES ET TUNIQUES MI-CONFECTIONNÉS 17
6 CRAVATES ET FICHUS 40
7 COMTOIRS DIVERS 6
計 303
所蔵機関 BNF Bibliothèque nationale de France
BAD Bibliothèque des Arts Décoratifs, Paris
BGL Bunka Gakuen Library(文化学園大学図書館）








































所蔵機関 カタログのタイトルと内訳 分冊 小計
BGL&BAD Album illustré des Modes d'Hiver 1876-77　1876-4
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 32 108
2 COSTUME ET PEIGNOIRES CONFECTIONNÉS 8 41
3 MODES ET COIFFURES 4 32
4 JUPES ET JUPONS TOUT FAITS 24 59
5 ROBES ET TUNIQUES MI-CONFECTIONNÉS 12
6 TORNURES ET CORSETS 6
BAD         7 CRAVATES ET FICHUS 52
BAD         8 VÊTEMENTS POUR ENFANTS 54
計 68 364
BAD Album illustré des Modes d'Été 1877　1877-2
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 87
2 COSTUME ET PEIGNOIRES CONFECTIONNÉS 87
3 MODES ET COIFFURES 36
4 ROBES ET TUNIQUES MI-CONFECTIONNÉS 24
5 JUPES ET JUPONS TOUT FAITS 47
6 CRAVATES ET FICHUS 53
7 VÊTEMENTS POUR ENFANTS 64
8 TORNURES ET CORSETS 9
計 407
BAD&BNF Album illustré des Modes d'Hiver 1877-78　1877-7
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 59 99
2 COSTUME ET PEIGNOIRES Confectionnés 29 64
3 MODES ET COIFFURES 16 34
4 ROBES ET TUNIQUES Mi-Confectionnés 12 12
5 JUPES ET JUPONS Confectionnés 16 64
6 VÊTEMENTS POUR ENFANTS 33 70
7 TORNURES ET CORSETS 16
8 CRAVATES ET FICHUS 81
計 165 440
BNF Album illustré des Modes d'Été 1878　1878-2
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 98
2 COSTUME ET PEIGNOIRES Confectionnés 80
3 MODES ET COIFFURES 48
4 JUPES ET JUPONS Confectionnés 63
5 ROBES ET TUNIQUES Mi-Confectionnés 36
6 VÊTEMENTS POUR ENFANTS 108
7 TORNURES ET CORSETS 21
8 CRAVATES ET FICHUS 81
計 535
BAD&BNF Album illustré des Modes d'Hiver 1878-79　1878-3
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 90
2 COSTUME ET PEIGNOIRES Confectionnés 57
3 MODES ET COIFFURES 48
4 JUPES ET JUPONS Confectionnés 72
5 ROBES ET TUNIQUES Mi-Confectionnés 35
6 VÊTEMENTS POUR ENFANTS 59
7 TORNURES ET CORSETS 14
8 CRAVATES ET FICHUS 76









































所蔵機関 カタログのタイトルと内訳 分冊 小計
BAD Album illustré des Modes d'ÉTÉ 1880　1880-2
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 97
2 COSTUME ET PEIGNOIRES Confectionnés 70
3 MODES ET COIFFURES 39
4 JUPES ET JUPONS Confectionnés 55
5 ROBES ET TUNIQUES Mi-Confectionnés 23
6 VÊTEMENTS POUR ENFANTS 168
7 COMPTOIR DES LAYETTES 32
8 TORNURES ET CORSETS 18
9 CRAVATES ET FICHUS 121
計 623
BAD Album illustré des Modes d'HIVER 1880-811880-3
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 119
2 COSTUME ET PEIGNOIRES Confectionnés 80
3 MODES ET COIFFURES 39
4 JUPES ET JUPONS Confectionnés 96
5 ROBES ET TUNIQUES Mi-Confectionnés 17
6 VÊTEMENTS POUR ENFANTS Et Articles de Layettes (enfants 187) 219
7 TORNURES ET CORSETS 43
8 CRAVATES, FICHUS Lingerie et Dentelle 181
計 794
BNF Album illustré des Modes d'ÉTÉ 1881　1881-2
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 118
2 COSTUME ET PEIGNOIRES Confectionnés 86
3 MODES ET COIFFURES 45
4 JUPES ET JUPONS Confectionnés 100
5 ROBES ET TUNIQUES Mi-Confectionnés 18
6 VÊTEMENTS POUR ENFANTS 250
7 TORNURES ET CORSETS 10
8 COMPTOIR DES LAYETTES 24
9 CRAVATES ET FICHUS 95
10 LINGERIE FINE 53
9 ARTICLES NOUVEAUX DU COMPTOIR DES DENTELLES 22
計 821
BAD Catalogue  illustré des Modes d'ÉTÉ 1882　1882-2
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 132
2 COSTUME ET PEIGNOIRES Confectionnés 61
3 MODES ET COIFFURES 36
4 JUPES ET JUPONS TOUT FAITS 55
5 COSTUMES Mi-Confectionnés 11
6 VÊTEMENTS POUR ENFANTS 150
7 COMPTOIR DES CRAVATES ET FICHUS 65
8 COMPTOIR DE LINGERIE FINE 16

































ない（図 3-6）。表 3-3 からわかるように、「最初の分冊」はアルバムに比べ、それぞれ点数
が少ない。 
パリ装飾美術図書館所蔵の冬の f1877-2 とその「最初の分冊」f1877-3 は、表紙のイラス
トもデザインも「初版」という 1 行以外は全く同じで、紙とインクの色が違うだけである。
《一部仕立済みのドレスとチュニック》を除いては、分冊は f1877-2 よりもそれぞれ点数 




所蔵機関 カタログのタイトルと内訳 分冊 小計
BAD Catalogue  illustré des Modes d'HIVER 1882-83　1882-5
1 MANTEAUX ET CONFECTIONS 89
2 COSTUME ET PEIGNOIRES 52
3 MODES ET COIFFURES 33
4 JUPES ET JUPONS Confectionnés / TOUT FAITS 40
5 COSTUMES   Mi-Confectionnés 12
6 VÊTEMENTS POUR ENFANTS 130
7 COMPTOIR DES TROUSEAUX 10
8 CRAVATES ET FICHUS 41
9 SPÉCIMEN DE BRODERIE DU COMPTOIR DE LINGERIE 11
10 COMPTOIR DE LINGERIE 16
11 COMPTOIR DES LAYETTES 24
12 COMPTOIR SPÉCIAL DES CORSETS 21
13 COMPTOIR DES CHAUSSURES 36
14 COMPTOIR DES FLEURS ET PLUMES 6
15 (VESTE, GILET, CUIRASSE) 8





































                                                   








































costume 16 2 1 43 29 56 40 46 46 82 97 100 56 46 660
jupe 20 29 16 28 39 48 55 46 48 52 47 35 43 47 25 22 600
robe 18 9   2  30 27 40 25 81 52 98 59 27 468
vêtement 1 12 11 15 22 58 19 26 15 13 14 27 34 33 27 27 354
jupon 3 2     3 3 17 14 26 24 43 52 29 20 236
paltot 1 13 4 28 19 32 15 45 22 24 20 6 7 236
costume
mi-confectionné
5 15 7 16 10 32 25 23 17 18 5 12 185
manteau 11 41 35 13 5 18 6 1 27 157
robe de chambre 8 14 14 23 18 17 20 14 7 20 155
visite 　 　 　 　 　 　 4 1 2 16 12 16 42 17 20 18 148
シーズン
図 3-6   
1876年冬のイラストアルバム 














j1872-2 と、j1881-1、j1881- 8、j1882-3、j1882-5 がそれで、シルヴェイラが「絵入り新
聞」と表現している資料である。彼女によれば、春と秋の新作ファッションの発売が始ま
る時期に刷られたという。一枚の印刷物で、j1863-1 と違い、「新聞」と題されていない上、
図 3-7 のように紙面のほとんどをイラストが占めているので、本論ではチラシとした。 
























ラシ、f はファッションのイラストカタログ、i は他のイラストカタログ、p はパンフレット
図 3 -7 1872年夏の新作 











































所蔵機関 資料No. 表紙 資料ID、形状、頁数








































所蔵機関 BAD Bibliothèque des Arts Décoratifs, Paris
BGL Bunka Gakuen Library(文化学園大学図書館）
表記のない資料の所蔵機関は



















































































































































































































































BAD & f1872-3 GML




















































































BAD  & f1873-5 (イラスト)
private GML
世界で一番広い































































































































































































































































































BNF j1881-1 パリ-GML－パリ [GR-FOL-WZ-7]
次の月曜日4月4日と翌日 大きなチラシ
1881年夏の新作の衣装の催事
1881年4月2日の新聞 LE MONDE ILLUSTRÉの
付録




























































































































BNF i1882-7 GML [REC-45-BOITE 















していたのである。このうちの 1874-2 の目次の後には、以下の記述がある。 
 


















                                                   
9  ただし印刷の歴史を確認すると、1826 年にフランスで写真応用の凹版が考案されてい
るものの、チェコでグラビア印刷が発明されるのが 1876 年ということで、カタログに
記載されている技法がどういったものかはわからない。 










 先述のように、1863 年の最初の資料に、計 8 点のイラストが掲載されている（図 3-8）。
しかも、このうちの 2 点は『ラ・モード・イリュストレ』誌の同年 4 月 6 日号に掲載され
ている（図 3-9）。 




























                                                   
10  鹿島茂，第 10 章，明日は舞踏会，作品社（叢書メラヴィリア④），1997 年，p.76 
 
図 3-8 1863年春の新聞 
（Bibliothèque nationale de France） 
 
図 3-9『ラ・モード・イリュストレ』誌 















1880 年夏のイラストアルバムでは、《コンフェクショネされたドレス》は横に 5 体が、《仕
立済みのスカートとペチコート》は 6 体が、《子供服》は一頁に 7 体が並ぶ。見開きで 10















                                                   
11  鹿島茂が、この方式は『プティ・ウーリエ・デ・ダム・ウ・ヌヴォー・ジュルナル・デ・ 
モード』誌が打ち出した新機軸であると指摘している。 
鹿島，「ファッション・プレートの誕生 版画という複製芸術のオリジナリティ」，鹿島
茂コレクション 3 モダン・パリの装い 19 世紀から 20 世紀初頭のファッション・プ
レート，求龍堂，2013 年，p.25 




ワークの流行－」，共立女子大学家政学部紀要，第 55 号，2009 年，pp.31-32 
 
left: 図 3-10 1872 年夏 
≪コートとコンフェクション≫ 
の分冊 
left: No.31 center, right:  No.32 
（Bibliothèque nationale de France） 
 
 
right: 図 3-11 1881年夏 
≪コートとコンフェクション≫ 
fig.153-163の見開き 










12 月の展示会カタログ 1873-8 では、《トゥールニュールとコルセット》（p.5）のトゥー 
ルニュールは、どれも「ルーヴルの」と但し書きされている。「ルーヴルのバッグ」（1873-1 
の〈旅行用品〉（p.77）の中の〈婦人用と旅行用のバッグ〉）という商品もある。 


























している場合がある。例えば 12 月の展示会カタログ 1874-5 では、○や□で装飾し、更に
 



































 服の売場に関しては、最初のカタログ 1866-3 ではガウンとドレスの売場が掲載されてい
るものの商品はなく、売場とアトリエの説明だけである。徐々に商品数が増えていく。冬
の 1867-1 には子供服売場が登場し、のちに重要な売場となっていく。 
 特別展示会カタログ 1868-1 はバーゲンセールのカタログで、ページ数が少ない。売場は 
                                                   
13  Émile Zola，Carnets d’Enquêtes. une ethnographie inédite de la France，éd. Henri 
Mitterand，Librairie Plon, Paris，1986，pp.177-203 
  
 
図 3-13 1874年 12月の展示会 
変わり織の布の値下げ ○や□で強調している 























 総合展示会カタログ 1870-4 になってくると、それぞれの売場の説明文が減る。また商品
によって、あったりなかったりとなる。商品が浸透し、詳細な説明が不要になってきたか
らだと考えられる。 
 総合カタログ 1872-1 から、若い娘用のドレスのコーナーが登場し、毎回掲載される。主
婦、子供、更に年頃の娘と、ターゲットが増えていく。 





 総合カタログ 1873-2 からの布売場のページ数が減ってくる。また、各売場の説明文が既
出の文章ばかりになってくる。 
総合カタログ 1874-1 には、結婚のお祝い品が登場する。 
f1877-7 には、従来のイラストカタログにはない《身の回り品の売場》が登場する。この
売場は、文字のカタログには常に掲載されている。 
 f1882-2 のイラストカタログには、靴や羽飾りも登場する。 
 以上のように、布から服への商品の変化、ターゲットの広がり、アイテムの増加という
点からビジネスの拡大が確認できる。 
表 3-6 1872年総合カタログに掲載された売場 
 
page 売場 page 　　　　　　　　売場
3 イントロダクション 139 男性用シャツ売場
7 絹布売場 145 既製品のガウンとドレスの売場
15 コートとコンフェクションの売場 147 コルセット売場
18 新作の布売場 148 トゥールニュール(尻当て）売場
24 無地のウール製品の売場 149 インドのカシミア売場
25 喪服売場 151 変わったショールの売場
32 ラシャ売場 152 喪のためのショール売場
36 上等なランジェリー売場 タータンとスコットランド風チェックのショールの売場
39 レース売場 153 メリヤス製品売場
45 トワル売場 160 革手袋売場
69 カバー売場 162 毛皮売場
75 家具売場 168 婦人帽売場
79 インド更紗売場 170 ネクタイとスカーフの売場
82 絨毯売場 172 頭飾りとフードの売場
91 綿の白物売場 173 雨傘、日傘、晴雨兼用傘の売場
95 上等な白物売場 175 手芸用品売場
96 刺繍したカーテンの売場 183 縁飾り売場
105 身の回り品と産着売場 185 リボン売場
135 子供服売場 187 ネット売場














レ Le Monde Illustré』（フランス国立図書館蔵 1888 年無料臨時号）、『リュニヴェール・
イリュストレ L’Univers illustré』（フランス国立図書館蔵 1891 年 10 月 3 日、パリ装飾
美術図書館蔵 1891 年 2 月 28 日、10 月 3 日、1892 年 3 月 3 日号）、ファッション誌『ラ
ール・エ・ラ・モード L’Art et la Mode 』（フランス国立図書館とパリ装飾美術図書館蔵 
1892 年 10 月 1 日号）が含まれている。 
また、同店の冬の総合展示会カタログ 1873-6 の目次と 12 月の展示会カタログ 1873-8
の目次（表紙の裏）の下には、以下のように書かれている。 
 
  当店の全てのファッション版画は、以下のようにフランスと外国で公表されています。 
  フランスでは、フィルマン・ディドーの『ラ・モード・イリュストレ La Mode Illustrée : 
journal de la famille』（パリで編集されています）、『ルヴュー・ド・ラ・モード Revue 
de la Mode 』、『リルストラシオン・ド・ラ・モード L’Illustration de la Mode』、『パリ-
マガジン Paris-Magazins（『フィガロ』の付録）』 
  ロンドンでは、『イングリッシュ・ウーマンズ・ドメスティック・マガジン English 
Woman’s domestic Magazine』、『ヤング・イングリッシュ・ウーマン Young English 






                                                   
14  本研究では扱わないが、パリ装飾美術図書館の 1886 年夏の総合展示会カタログにも生
地見本がついている。 
15  Françoise Tétart-Vittu，“Le Catalogue”，Le renom de Paris，Au paradis de dames 
















土曜に発行される」、「一年に 52 号発行される」と書かれている。全て 8 頁で構成されてい
る。最初に表紙と図版、その説明がある。最後のページはほとんど文字情報である。 
価格は、通常は 25 サンチーム、型紙やファッションプレートが付くとそれぞれ 25 サン
チーム掛かる。有名な絵入り新聞『イリュストラシオン』の価格が 75 サンチーム18だった
ことと比べると、高額というほどの値段ではなかったと考えられる。定期購読は一年で 12
フラン、半年で 6 フラン、3 ケ月で 3 フランである。ファッションプレートがつくと、一年





「1868 年から 1939 年の長い期間発行され続けた雑誌20」だから研究対象になると評価した。  
そうした理由以外に、同誌の副題が「家庭の新聞 journal de la famille」で、ファッシ
                                                   
16   Piedade da Silveira，Les Grands Magasins du Louvre au XIXe siècle，Caisse de 
Retraites des Entreprises à Commerces Multiples, Paris，1995，p.28 
17   Silveira，“Les magasins de nouveautés”，A la mode de Paris，au paradis des dames 
151 Annexes. Paris-Musées, 1992，p21 
18  松原建彦，「19 世紀後半のパリにおけるデパート経営－『イリュストラシオン』紙上
の広告分析を中心に」，福岡大学経済学論叢，第 52 巻第 3-4 号，2008 年，p.459 
19  拙稿，服装史研究における通信販売カタログの資料価値の再評価，駒沢女子大学研究
紀要，第 18 号，2012年，pp.237-253 
20  村上裕子，「19 世紀後半フランス女性における消費意識の形成（その１）－“La Mode 
Illustrée”を資料として－」，実践女子大学生活科学部紀，第 34 号，1997 年，p.40 


















年の 3 月 17 日号から見られるが、商品の値段が載るのは翌年からである。 
1866 年から、イギリスに送る場合の料金も明記される。創刊してすぐイギリスでも同誌







調査したのは、文化学園大学図書館所蔵の資料が中心である。1862 年の 9 月 29 日号～
12 月 29 日号と 1877 年の 11 月 25 日号～12 月 30 日号は、神戸松蔭女子学院大学図書館の






《 》〈 〉【 】は、1 章で確認した本論におけるカタログの表記に準じている。 
                                                   
21  深井晃子は、「19 世紀では女性誌とモード誌はほぼ同じものだったといってもそれほ
ど間違いではない。」と述べている。 
深井，第 7 章，ファッションから名画を読む，PHP 新書，2009 年，p.192 
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年 月 日 No. 頁 アイテム 点数
1862 3 31 13 表紙 下スカート 1点
1862 3 31 13 １頁 コート 1人
1863 2 16 7 表紙 若い女性用ドレス 2人
1863 4 6 14 見開き ドレス 1人
1863 4 6 14 見開き コート 1人
1863 5 31 35 1頁 ドレス、コート 2人
1863 11 2 44 1頁 室内着 1人
1863 11 2 44 1頁 コート 1人
1863 9 9 45 見開き コート 1人
1863 9 9 45 見開き コート 1人
1863 16 16 46 1頁 スカート 1点
1864 11 6 ファッションプレート ドレス 2人
1865 4 23 17 見開き コート 6人
1865 6 25 26 1頁 コート 前後
1865 11 12 46 見開き 既製服 5人
1865 11 12 46 ファッションプレート ドレス、ショール 2人
1865 12 3 49 ファッションプレート 既製服 2人
1866 5 20 21 1頁 室内着 1人
1866 10 7 41 表紙 コート 1人
1866 10 7 41 11頁（別冊） カタログ ★ ◎
1866 10 7 41 見開き コート 6人
1866 10 7 41 ファッションプレート 既製服 2人
1866 10 21 43 表紙 コート 2人
1866 11 4 45 表紙 コート 1人
1867 1 13 2 1頁 コート 1人
1867 2 17 7 1頁 コート、室内着 3人
1867 3 10 10 1頁 ブラウス 1人
1867 4 28 17 表紙 子供服 6人
1867 4 28 17 見開き 既製服 16人
1867 5 26 21 1頁 コート 2人
1867 6 16 24 1頁 ドレス 1人
1867 9 15 47 ファッションプレート ドレス 2人
1867 10 13 41 1頁 子供服 1人
1868 2 23 8 1頁 ドレス 3点
1868 6 7 23 1頁 フード 1人
1868 6 14 24 表紙 ドレス 5人
1868 12 6 49 見開き 子供下着 57点
1868 12 27 52 見開き 衣装と既製服 11人
1869 4 4 14 表紙 ウェディングドレスなど 5人
1869 4 18 16 １頁 フード 1人
1869 8 8 32 表紙 衣装 5人
1870 6 26 26 表紙 ドレス 5人（子1）
1870 12 4 49 表紙 子供服 5人
1871 10 22 43 表紙 コート、帽子 5人
1872 5 26 ファッションプレート 既製服、布 2人
1872 6 16 １頁 ドレス 2人
1872 10 20 １頁 コート 2人
1873 5 11 見開き コンフェクション ４人
1873 5 11 19 ファッションプレート ドレス 2人
1873 5 18 １頁 子供服 ９人
1873 6 29 見開き 子供服 2人
1873 7 20 １頁 子供服 1人
1873 8 3 １頁 子供服 9人
1873 9 21 １頁 子供下着、室内着、小物 21人
1873 10 19 １頁 子供下着、室内着、小物 18点








































年 月 日 No. 頁 アイテム 点数
1874 3 1 1頁 子供服 9人
1874 4 12 15 ８頁（別冊） ガイド ★
1874 5 17 表紙 子供服 3人
1874 6 28 ファッションプレート 子供服 7人
1874 7 5 見開き ドレス、乳母用ドレス、子供服 26人
1874 8 2 １頁 子供服 8人
1874 8 16 表紙 ショール（タータン） 2人
1874 9 20 見開き 下着、室内着、小物 41点
1874 12 6 １頁 子供服 7人
1875 1 10 2 ファッションプレート 子供服 ８人
1875 2 14 7 １頁 コート １人
1875 5 30 22 ファッションプレート 子供服 ８人
1875 6 20 25 １頁 コート ３人
1875 8 22 34 見開き 下着、室内着、小物 38点+1人
1875 9 5 36 １頁 子供下着、小物 １８点
1875 11 7 45 表紙 子供服 ８人
1875 12 12 50 ファッションプレート 子供服 ８人
1876 8 6 42 見開き 下着、室内着、小物 ４４点
1876 8 20 34 １頁 子供服、下着、小物 ２０点
1876 9 10 37 表紙 室内着 ２人
1876 12 10 49 ４頁 セールの案内 ★
1876 12 17 50 表紙 コート ３人
1876 12 17 50 ファッションプレート 子供服 ９人
1877 5 27 21 ファッションプレート 子供服 ８人
1877 6 10 23 見開き 室内着、コート、衣装 ８人
1877 6 17 24 １頁 子供服、下着、小物 １３点
1877 7 1 26 見開き ショール ２人、前後
1877 7 29 30 表紙 衣装、室内着 ４人
1877 12 8 48 2頁 コート 10人
1878 1 13 2 表紙 コート、子供コート ７人（子１）
1878 6 16 24 １頁 子供服、下着、小物 25点+1人
1878 8 4 31 見開き 下着、室内着、小物 28点+5人
1879 18 １頁 子供服、下着、小物 19点
1879 18 見開き ドレス、乳母用ドレス、子供服 １７人
1879 26 ファッションプレート 子供服 ７人
1879 29 １頁 子供下着、小物 １７点
1880 15 表紙 子供服 ２人
1880 21 見開き ドレス、乳母用ドレス、子供服 １４人
1880 29 １頁 子供用下着 ９点
1880 34 見開き 下着、室内着、小物 30点+6人
1880 50 見開き 子供服 １２人
1881 7 見開き 室内着 6人
1881 21 見開き ドレス、乳母用ドレス、子供服 11人
1881 22 ファッションプレート 子供服 8人
1881 25 1頁 子供服 1点
1881 33 1頁 紳士服、婦人帽 5人
1881 47 ファッションプレート 子供服 7人
1882 32 見開き 下着、室内着 36点+2人
1882 36 1頁 下着 18点
1882 48 ファッションプレート 子供服 7人
1882 12 17 51 見開き カタログ ★
71 
 
3.4.2.1 イラストカタログ出版以前（1860～71 年） 
●1860 年 4 月 21 日号表紙に、ボン・マルシェのコートが掲載されている。 
12 月 22 日号表紙に、サン・トマの商品が掲載されている。 
●1861 年 シルヴェイラの研究によれば、同店の商品の絵が出ているとのことだが、文化
学園大学所蔵分では、この年に掲載はない。 
●1862 年 3 月 31 日号の表紙に、初めて同店のペチコートが紹介されている。 











●1866 年 同店のカタログが 10 月 7 日号付録についている。（3.4.3.2.1 参照） 
●1867 年 初めて同店の子供服が表紙に使われている。 
 4 月 28 日号には、見開きで 16 点の図版が示されている。（3.4.3.3.2 参照） 
 ＊6 月 9 日号、16 日号には、この年開催されたパリ万国博覧会の記事があり、前者には
「服と布」の項目がある。その中で、流行品店の先駆けベル・ジャルディニエールにつ
いて言及されている。 




●1869 年 同店のウェディングドレスが表紙を飾る。 
 









3.4.2.2 イラストカタログ出版後（1872 年～82 年） 
●1872 年 ファッションプレートが一回、その他の図版が二回登場する。6 月 16 日号の図
版は、カタログのイラストの転載かもしれないが、確認できていない。 
●1873 年 表紙に一回、ファッションプレートに一回、同店が登場する。 
 1 頁を横に使って、子供を 9 人並べた図版がある。9 -10 月と続けて、子供用の下着など
が 1 頁にびっしりと紹介されている。乳幼児用の服が半頁に紹介された号もある。（3.4.3.3.3
参照） 
 5 月 11 日号の、ファッションプレートを挟んだ見開き頁の図版は、同年のイラストアル
バム f1873-5 の「コートとコンフェクション」のカタログの 1 番と 4～6 番が、11 月 23 日
号の表紙の図版も同様にイラストアルバム f1873-7 から転載されている（図 3-14、15）。 
●1874 年 同店が表紙に取り上げられているのが 2 号、見開きの頁が 2 号、ファッション
プレートが 1 号。それ以外の図版が計 4 号にある。 
 4 月 12 日号に、再び同店の付録が付いている。（3.4.3.2.2 参照） 





●1876 年 12 月 10 日号には、4 頁に渡って同店のバーゲンの告知が出ている。（3.4.3.2.3
参照） 

















left: 図 3-14  
『ラ・モード・イリュストレ』誌 
1873年 11月 23日号表紙 
（文化学園大学図書館蔵） 







6 月 10 日号の図版は夏の f1877-2 の《コンフェクショネされた衣装とガウン》101-2 番、 
123-4 番と 133-4 番、《コートとコンフェクション》の 204～7 番、7 月 29 日号の表紙は、
f1877-2 の 201 番、210 番、245-6 番が転載されている。12 月 2 日号には、冬の 1877-7《コ
ートとコンフェクション》の 123- 124 番、128-129 番、139 番、148-149 番、150-151 番
が、見開きの 4 隅に利用されている。 
6 月 17 日号の見開きに、前後を組み合わせたイラストが 2 点あり、「型紙の図版の説明」
と書かれている。付録の型紙によって読者が同じものを作ることができる商品である。型
























なこと以外は同店の資料と一緒に 4 章以降で分析する。 
 
                                                   
22  石山彰，「ラ・モード・イリュストレ」，文化女子大学図書館所蔵欧文貴重書目録  
解題・目録，文化女子大学図書館，2000 年，p.94 




創刊年の 4 月 21 日号の表紙の図版に、初の百貨店と言われるボン・マルシェの春のコー








3.4.3 2 ルーヴル百貨店のカタログ類 
3.4.3.2.1 別冊カタログ（1866 年 10 月 6 日号付録） 
まず、この年がカタログの出版が始まった年であることに注目しなくてはなるまい。頁
を追って検討していく。なお、頁数は同誌 1 年間分の通し番号になっている。 
付録を付けた理由についての説明の後に表紙から次頁まで続く、注文と発送に関する注
意事項は、1867 年冬のカタログ 1867-1 の内容と全く同じである。 
p.322 商品が分野ごとに紹介される。 
 それに続いて、細かい活字で次々と布地が紹介されて行く。頁は 3 段組になっている。
これは、カタログよりも少ない頁数に多くの商品を紹介するためと考えられる。カタログ
では、通常 1-2 段組みである。 
 右の段は、家具調度品にほとんど当てられる。同店のカタログには、早い例で特別展示
会カタログ 1868-1 にペルシャ絨毯が登場する。下 5 分の 1 ほどが「衣装の説明」で、スカ
ートとドレスが説明されている。値段はない。 
p.323 上に、「1866-67 年のルーヴル百貨店のカタログ」というタイトルがあり、絹織物が
紹介される(図 3-16)。この売場は、1866-1 では 3 頁あるが、ここでは 1 頁になっている。 



























p.330 下着が 3 分の 2 頁ほど続いた残りは、男性用シャツである。説明文は 1866-1 と同
じである。 






ョン」である。店名に grands はついていない。  
 このように 17 頁に及ぶ別冊となっている。通常、同誌はファッションプレートを入れて
8 頁という作りになっていることから考えると、二号分以上になる。 
 








点（春先用の衣装）、4 点（帽子 2 点コート 2 点）（図 3-17）、3 点（一揃いの衣装 2 点とチ
ュニック：丈の長い上着）、3 点（ロトンド：コートの一種と帽子 2 点）、4 点（室内着、肌
 
図 3-16 『ラ・モード・イリュストレ』誌 








































                                                   
24  表 3-5 同様に、表紙の表記をそのまま記載している。 
図 3-17 『ラ・モード・イリュストレ』誌 













3.4.3.2.4 カタログの抜粋（1882 年 12 月 17 日号） 
左頁には、《ランジェリー売場》、《ネクタイと肩掛けの売場》、《産着売場》があり、それ








 調査した資料の中では、同店は 20 年間に 17 回登場する。『ラ・モード・イリュストレ』
誌の代表的イラストレーターであるコラン姉妹は、アナイスだけでなく姉のエロイーズも、
ルーヴル百貨店のファッションプレートを描いている。 
1867 年までの 7 枚は大人の女性用で、その半分は「コンフェクション」となっている。 
それ以降の 7 枚は、全て子供の群像である(図 3-18)。3.4.1 でみたように、ファッションプ











                                                   
25  村上裕子，「19 世紀後半フランス女性における消費意識の形成（その１）－“La Mode 
Illustrée”を資料として－」，実践女子大学生活科学部紀要，第 34 号，1997 年， p.40 
26  Françoise Tétart- Vittu，“Le Catalogue”，Le renom de Paris，Au paradis de dames 













子供の群像は、大体 8 人前後が描かれ、そこには少年少女から幼児までが描かれている。 
 
3.4.3.3.2 見開きの大判図版 
 1865 年 4 月 23 日号に、見開きに群像が描かれる図版が初めて登場する。アナイスが描
いている。同様の図版は、この年に 2 回、1866 年、74 年、79 年、80 年にも掲載される。 
 初出の後の 3 回は、既製服である。内容はコートが中心である。1865 年の図版と 1866
年の付録は、前述のように見開き頁の上部に大きく「リヴォリ通り、ルーヴル百貨店の冬
のコンフェクション」と題されている。1867 年 4 月 28 日号は点数が 16 点と多いためか、
隙間に小さく「ご婦人とお嬢さんのためのコンフェクション」と題がついている。 
 後半の 1874～81 年は、いずれも同じような体裁である。若い母親、少女、幼女、乳児、



















初出は、1868 年 12 月 6 日号で、乳児のよだれかけから少年少女のシャツなどまで、多
種多様なアイテムが 57 点見開きに掲載されている。こうした子供用の下着類は、1874 年
にも見開きで、また 1873 年には続けて 2 回、1879 年も 2 回、それを挟んで 1875 年～80









1879 年 29 号には、「ルーヴル百貨店のモデル」と明記されている中に、他の店名もある。
コルセットの 2 点のみなので、コルセットの専門店からルーヴル百貨店が仕入れた商品と
考えられる。うち 1 点は、6～8 歳の男児用である。 
 大人の男女の下着類に関しては、1874～76 年、78 年、80 年、82 年に見開きで紹介され
ている(図 3-20)。タイトルは、大きく「下着」と書かれている場合もあれば、ない場合もあ
る。初出の 1874 年以外は、類似のレイアウトとなっており、見開き部分の下の方に、着装





















 ルーヴル百貨店は、同紙の 1868 年 3 月 7 日に初めて広告を掲載する。これは、ボン・マ
ルシェが早くも『ラ・モード・イリュストレ』誌の創刊年に取り上げられ、ルーヴル百貨
店が 1862 年から同誌に登場するようになるのと比べると、とても遅い。 
松原によれば、『イリュストラシオン』紙の発行部数が 1866 年に 18,000 部になったとい
うから、発行部数の増加をみた各百貨店が広告を掲載するようになった可能性が考えられ
る。一方で、同年『ラ・モード・イリュストレ』誌は 5 万部を発行していたという27。部数
                                                   
27  深井晃子，第 7 章，ファッションから名画を読む，PHP 新書，2009 年，p.193  
図 3 -20 
『ラ・モード・イリュストレ』誌









松原の研究から、ルーヴル百貨店が 1860-70 年代、10 月上旬に冬物流行品の大売り出し
を行ったことがわかる28。これは『ラ・モード・イリュストレ』誌の 1866 年 10 月 6 日号
にカタログが付録としてつけられた時期と一致する。冬の流行を知らせるのに最適な時期
なのである。 
ルーヴル百貨店の広告は、3、9、10、12 月の 4 カ月に集中するという29。これは、『ラ・
モード・イリュストレ』誌に登場する同店の頻度とは一致しない。同誌にルーヴル店の商
品が掲載されるのは、6 月がもっとも多く、ついで 5、8 月、さらに 4、9～12 月となり、1
～3 月は連続して少ない。 
 1870 年代は、9 月にルーヴル百貨店が絨毯の大売り出しを広告していたという30。これ
も『ラ・モード・イリュストレ』誌には見られない。1880 年 1 月 31 日号に、同店の白物
セールの案内が出ているという31。そのような記事は同誌には出ていない。これらのことか
ら、百貨店は新聞と雑誌とを使い分けていたと考えられる。 
商品の返品の自由に関しては 1869 年 3 月 6 日号から、イラストカタログへの見本の添付
についての言及は 1874 年 10 月 3 日号から32、お年玉の広告は 1880 年代から33ということ
である。いずれも、『イリュストラシオン』紙の広告は、情報が出るのが遅い。 










                                                   
28  松原建彦，「19 世紀後半のパリにおけるデパート経営－『イリュストラシオン』紙上
の広告分析を中心に」，福岡大学経済学論叢，第 52 巻第 3-4 号，2008 年，p.483 
29  松原，同前，p.473 
30  松原，同前，p.482 
31  松原，同前，p.475 
32  松原，「19 世紀後半のパリにおけるデパート経営－『イリュストラシオン』紙上の広
告分析を中心に（後編）」，福岡大学経済学論叢，第 54 巻第 3-4 号，2010 年， p.334 
33  松原，前掲 註 28 p.486 




















そこで、これらの資料を 4～6 章において分析する。 
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1  鹿島茂，第 3章，デパートを発明した夫婦，講談社現代新書，1991年，pp.112-113 
 
 
left: 図 4-1  
1874年総合カタログ 口絵 
（Bibliothèque nationale de France） 
right: 図 4-2  
1876年のパンフレット 




















































































































                                                   
2  鹿島茂，デパートを発明した夫婦，講談社現代新書，1991年，pp.42-46 
3  松原建彦，「19世紀後半のパリにおけるデパート経営－『イリュストラシオン』紙上の



































回転率もビジネス成功には欠かせない。1874 年総合カタログ 1874-1 の「結婚のお祝い
品」は、売れ行きが大きいからこそ絶えずデザインを新しくすることができると謳ってい
る。ナントのカタログ 1878-1 の《ショールとレース 結婚のお祝い》の説明文では、イン
                                                   
























 最新版 1872-1 の〈シチリアの布〉（p.13） は、パリの「大婦人服店」の全てに採用され












                                                   
5  1.4.1で見たように、ゾラは、同店で商品によっては年に 54回も入れ替えられたとメモ
している。 
Émile Zola，Carnets d’Enquêtes. une ethnographie inédite de la France，êd. Henri 
Mitterand，Librairie Plon, Paris，1986，pp.177 














































































図 4-4 1870年  
大拡張 通りごとの売場の要約  
56の売場 
left: 表紙 right: 裏表紙 
below: 見開き  




春の総合展示会カタログ 1870-4 の表紙には、「ルーヴル百貨店の大拡張 5 つの売場の展
示 2つの新しい入り口の開設」と記され、最後の頁には絨毯と家具のアトリエについての
情報が、一頁を使って掲載されている。 
特別カタログ 1870-7の表紙には「特別な入り口 サントノレ通り 4番ゲート」と記され、




リヴォリ通り － マランゴ通りの全て － サントノレ通り 
入り口Ⅱ アーケード・リヴォリへ 入り口Ⅳ サントノレ通りへ 


























図 4-5  
1873年のカタログ 裏表紙 





















 p1870-3 は見開き 2 頁だったが、ここでは 3 頁に渡って店の地図が掲載されている。最
初が中 2階、次が 1階、最後が地階である。通りや入り口、各売場が詳細に記されている。 























































た 19世紀フランス社会の差異構造，文化出版局，1985年，p.101   
図 4-6 1877年冬のイラストアルバムの分冊 
《コートとコンフェクション》 
パレ-ロワイヤルの入り口 














している。翌夏の 1869-3 からは、カプション(フード)とバシュリク(スペイン語 頭を覆う





















                                                   
8  フィリップ・ペローは、「大量生産がその力を最大限に発揮するには、19世紀末の 30
年間に起こる完成品（原書では、produits finis）の大規模な工業化を待たねばならな
い。」と指摘している。 





 最初の年の資料 j1863-2 から、手紙の裏には「新しいシルクの布 20,000m」や「アンテ
ィーク・モアレタフタ 1,000枚」などの数字が並んでいる。 











 特別展示会カタログ 1868-1 では、割引率が示されている。ラマのレースは差し押さえで
安く現金買いして、通常の 6割引きで買い手になったとか、シャンティレースを時価より 4
割安い値段で提供するなどと、理由があることを強調している。 















                                                   
9  大沼淳，荻村昭典，深井晃子監修，ファッション辞典，文化出版局，1999年，p.306 
10  小学館ロベール仏和大辞典編集委員会，小学館ロベール仏和大辞典，小学館，2010年
（1988年），p.1809 




















 最初のカタログ 1866-3 では、コンフェクションと部屋着のアトリエには 500人もの職人
を雇っていると述べている。ランジェリーは、150人の修道女たちによってつくられている
ということも書かれている12。 
総合展示会カタログ 1868-2 には、「フォーラード製の 200着のドレスが 49フランから、
1,000着のドレスは一着 13mで 59フランから」、「サージの 1,000着のドレスは 1着につき














覚の人類学，藤原書店，1993，p.50（Alain Corbin, Le temps, le desie et l’horreur, 
Aubier, Paris，1991） 
 






































                                                   











































ても「パリのルーヴル百貨店 GRANDS MAGASINS DU LOUVRE, A PARIS（原文のま
ま）」と書くだけでも着くようになった。また、イギリスとスペインに特約店ができている。
このように、一年の間に通信販売の基盤が整備された。 































































                                                   
14  ダヴネルは、「12,000万フランの取引を超えるルーヴルは、そのうちの 2,000万フラ
ンを地方と、1,000万フランを海外と行っている。ボン・マルシェは、15,000フラン
の販売額のうち 40万フランを鉄道による発送品で売上げている。サマリテーヌは 36
万フランのうちの 9万フラン、プランタンは 35万フランのうちの 14万フランに達し
た」としている。 


























ントからは、同店との結びつきが考えられる。3.4.1 で見たように、T-ヴィテュは 2 社の関
係を「コラボレーション」と表現している。 










                                                   
















































であった17こととも関係すると考えられる。例えば、1873 年冬のカタログと 11 月 23 日号







10 月のバーゲンカタログ 1868-4 《新しい布売場》の〈新しい布売場に並べられた衣装
のシリーズ〉（p.10）には、「当店の衣装は全て登録されています。」という断り書きがある。 

















                                                   
16  北山晴一，第 2章，おしゃれの社会史，朝日新聞社（朝日選書），1991年，p.68 
17  松原建彦，「19世紀後半のパリにおけるデパート経営－『イリュストラシオン』紙上
の広告分析を中心に」，福岡大学経済学論叢，第 52巻第 3-4号，2008年，pp.468-469 
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各シーズン 2点ずつある（表 6-2参照）。 
最新版 1872-1〈装飾用のヴェロア〉（p.184）のコーナーには、この布には同店の商標で






























                                                   
18  フィリップ・ペローは、中心となるターゲットの上と下の層も取り込むべく商品の多
様化を進めたことを指摘している。 



































































2 番目に古い年の資料である j1866-2 のタイトルは、「無地の絹布」である。2 月のバー
ゲンセールのカタログ 1868-1では、服飾用ではなく家庭で使用する布類が紹介されている。




                                                   
1  Émile Zola，Carnets d’Enquêtes. une ethnographie inédite de la France，éd. Henri 
Mitterand，Librairie Plon, Paris，1986，p.180 



























  黒い絹布は、1m 4、5、6フランの 3種類があります。 
  黒いシルク・ヴェロアは、1m 5、6、8フランの 3種類があります。 








                                                   
3  松原建彦，第 1部 第 1章，フランス近代絹工業史論，晃洋書房，2003年，pp.43-122 
  
図 5-1  
1868年 2月 3日から始まるバ－ゲンセール 
left: ラシャのシーツの見本  
right: マダポラムの見本 
（Bibliohtèque nationale de France） 
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4  松原建彦，第 1部 第 1章，フランス近代絹工業史論，晃洋書房，2003年，p.54, 57 





6  小学館ロベール仏和大辞典編集委員会．小学館ロベール仏和大辞典，小学館， 2010年
（1988年），p.1418 
7  大沼淳，荻村昭典，深井晃子監修，ファッション辞典，文化出版局，1999年，p.321, 324 
8  大沼，同前，p.312 
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5.2. 2 柄物 































                                                   
9   深井晃子，第 3章，ファッションから名画を読む，PHP新書，2009年，p.97 
10  深沢克己，「ヨーロッパのプリント技術、その起源と発達」，更紗今昔物語－ジャワか
ら世界へ－，国立民族学博物館，千里文化財団，2006年，pp.70-71 
11  深井，原由美子，石上美紀，フランスモード基本用語，大修館，1996年，p.159 
12  大沼，前掲 註 7，p.327 
 
図 5-2  
1868年 2月 3日から始まるバ－ゲンセール 
カシミアのクレトンの見本 





5.2. 3 産地 






























5.2. 4 安さという価値 


























  当店は、冬の商品をかつてこれほど多くこの時期に販売したことがありません。 
  それほどのバーゲンですから、通常のバーゲンよりも大幅に値引きしています。 

















5.2. 5 イミテーション 




























                                                                                                                                                     
ルは 1mにつき、本当は 8.75フランのところ、6.9フランとなっている。無地の絹は、
3.90～9.75フランである。 







































                                                   
16   コルバンは、洗濯が徐々に外注から家庭での作業に移って行くかを指摘している。 
コルバン，同前， pp.43-49 
17  松原建彦，「19世紀後半のパリにおけるデパート経営－『イリュストラシオン』紙上


















唯一の保有者です。」と再び書かれているが、この 2行は冬のカタログ 1872-4 以降はカタ
ログの各頁の下端の同じところに、ページ毎に印刷されるようになる。 


























  【パリ‐ルーヴル】 
シルク・ラシャ 使用権 































図 5-3 1870年 パリ・ルーヴル 春のシーズン 
left: 表紙 right: 見開き  
生地見本の下の 2色の部分が耳 
below: 裏表紙 
（Bibliothèque nationale de France） 
 

































                                                   







20  大沼淳，荻村昭典，深井晃子監修，ファッション辞典，文化出版局，1999年，p.307 
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リ‐ルーヴル】は、冬の f1875-4 で 7点、冬の f1876-4 で 4点使用されており、【カシュミ
ール・ドール】は冬の f1876-4 で 3 点、【ラシャ・シクロープ】は、冬の f1873-7 で 1 点、












図 5-4  
1874年春の新作総合展示会カタログ 
right:カシュミール・ドール  






点で、別の 1 点は【パリ‐ルーヴル エクストラ】と【カシュミール・ドール】との選択
になっている。 
《仕立て済みのスカートとペチコート》は 48点中、【パリ‐ルーヴル】の使用が 7点、【パ






























図 5-5 1975年冬のイラストアルバム  
《一部コンフェクショネされたスカートとペチコート》
fig430, 431  
fig.431のスカートはパリ・ルーヴル製 195フラン、 
キュプクロス・ラシャ製 390フラン 





冬の f1875-4 では、2点目のウェディングドレスの後に、オリジナル素材が 3種類まとめ
て紹介されている。【ラシャ・シクロープ】は 10種類、【パリ‐ルーヴル】と【カシュミー
ル・ドール】が 7 種類ずつ紹介され、3 種類全ての布の耳の特徴も示され、「ルーヴル百貨
店は、3 種類の最高級の黒い絹の商標をヨーロッパで独占的に保有しています。」と断り書
きがある。 




























                                                   
21  松原建彦，「19 世紀後半のパリにおけるデパート経営－『イリュストラシオン』紙上


































 例えば総合カタログ 1872-1 の《ラシャ売場》（p.32）では、同店の布がフランス、イギ 
                                                   
22  エミール・ゾラ，伊藤桂子訳，ボヌール・デ・ダム百貨店，論創社，2002年，pp.48-50, 
100-102, 133-136, 253-257。 
  訳者あとがき（p.565）に、ゾラの調査について説明されている。 











































































crépon 2 4 2
rayues 1
Alsac (e ) cretonne 4 10
forlard 2 1 2
percale 14 8 5 1 1 2
alsac, France, Lorraine souvenir 1
parure 1
amazone drap 2 2 1
rond 1 1
anglais broderie 3
cheviotte 3 2 2
col 3 3
crépe 4 1 6
dentelle 1 1
drap 4 6 2 6
forme 1
genre 2 2 1
mohair 4 4
moire 2 4 3
paille 4 11 15 21 14 2
piqué 1
point 1 1 3 2
serge 4 4 1 1 2
surah 1 1 2 1 12 11
tartan 1
tissu 3 2 1
tricot 2 1
twill 1 1
valenciennes 8 12 2 1 1
velours 10 2 2
Angleterre point 1 2 1
Asie toile 6 7 25 12 2










Brabant point 2 2
brandebourgs ornée 1
Brésil castor 1 3
Bruges dentelle 7 2 1
Bretagne dentelle 2 2
Breton(bretonne) corsage genie 2
costume 2 1
dentelle 2 7 5
bretons ou bretonnes 1
Broussah 1 1
Bruges dentelle 7 2 1 3
Burano point 1
Canada castor 1 5
Chantilly dentelle 4 1 4 1










































































pongée 14 16 22 17 2 1 1










duchesse dentelle 2 4 1 1 2 2













tartan 1 5 10
tissu 11 14 1 1
veste 1
espagnole 2
blonde 1 2 6
dentelle 3 5 27 29 14
tulle 4 1
Flandre 2 3
point 2 2 1 1
florentin crêpe 6 13
français cachemire 2 3 3 13
moire 1
France bleu 5 5
loutre 1
Heracule galon 1





Inde castor 14 6 16 15








indien crépon 1 1
satin 3
surah 5 1
Indiana 1 6 1
barège 5
crépon 2 5 1
tissu 1
Irland crochet 1















































































kalouga doublé 1 1
nappes 1
kaméhaméha 1
Languedoc dentelle 13 1 1
point 2
Lavallière 1
Louis XIII style 1
Louis XV noeud 1
tunique 1


















Milan point 1 1
Mirecourt dentelle 1 3 7 1
Moscovite brodé 5
Mulhouse cretonne 2 4
foulard 1
satin 1 1 3
Murcie dentelle 1
Nemours point 1 4
oriental dessin 1
Paris dentelle 1 3 2 2 5 2
parisien genre 1 1
modèle très- 1
pékin 2 2 2
doublé 1
mohair 1




soire sorte 6 3 3



















































































président drap 1 1
princesse forme 17 3 1 3
Raguse point 2
raines - marguerites guirlande 1
Renaissance dentelle 1 1
Richelieu parements 1 1
rouennaise toile 1
russe dentelle 1
Russie chat 1 1
chemisette 1 4
Sarah Bernhardt 1






Sicile gros 1 2
Sicilienne 5 1 39 36 17





Turquoise crêpe de Chine 1
valencien 1 1






Venise point 1 1 1




















































5.4.1 イラストカタログに頻出する三大地名  
最も多く使用されているのは{イギリス anglais, Angleterre}と{インド inde, indes, Inde, 
indien}、{中国 chine,Chine, China }である。インドと中国は、古くから絹の産地としてヨ
ーロッパで知られていた。さらに、インドは東インド会社によって綿の産地であることが
知られた。 
イギリスは、アルファベット順に布地のチュビオット cheviotte、クレープ crêpe ラシ
ャ drap、モヘア mohair、モワレ moire、パイユ paille、ピケ piqué、サージ serge、シュ
ラー surah、タータン tartan、 布 tissu、ニット tricot、ツイル twill、ヴェロア velour、
またレース dentelle, 同じくレース point、ヴァランシエンヌ・レース valenciennesと刺繍 
broderie、型 forme、種類 genre、衿 colの 21語を修飾している。 
 最も使用されているのは、シーズンごとでは夏のアルバム f1881-6 パイユ 21点、全体で
は同 67点である。これは帽子素材である。服地ではシュラーが全体で 28点である。 
冬のアルバム f1876-4 の《仕立て済みのスカートとペチコート》の 236～239 番と 240
～243番のそれぞれの頁の下には、同店のイギリス・ヴェロアは特別だから他の商品と混同
しないようにと注意書きがある。イギリス製品に対する信頼が厚いことがわかる。 
インドは、ビーバー castor 、カシミア cashemir(元々カシミール地方の地名に由来する)、
クレポン crépon、ラシャ、モスリン mousseline、サテン、シュラー、トワル toile、ヴィ
クーニャ vigogne など 9 素材を修飾している。中でもカシミアは、冬のアルバム f1878-3
で 31点、夏のアルバム f1878-2 で 42点と圧倒的に多い。延べ数は 230点に上る。 
インドの類似語として、ヒンドゥー hindouもカシミアを修飾している。インドに近い{ヒ
マラヤ himalaya}や{ベンガル地方の bengaline}も使用されている。また{マダポラム}は 
インドの地名であるが、{ カシミア}同様に素材名として定着している。 
中国は、クレープ crêpe、クレポン、ラシャ、ウール lainage、モスリン、ポンジー pongée、
サテン、布を修飾する。中でもクレープは、クレープデシン crêpe de Chineという素材名





5.4. 2 フランス国内の地名 
 国内の地名としては、{アランソン Alençon}、{オーヴェルニュ地方 Auvergne}、{バスク
地方 basque}、{ブルターニュ地方 Bretagne}、{シャンティ Chantilly}、{クリュニー Cluny}、
{フランドル地方 Flandre}、{ラングドック地方 Languedoc}、{リヨン Lyon}、{ヌムール 
nemours }、{ルーアン rouennais}、{パリ Paris}、{ヴァランシエンヌ valenciennes}、{ヴ


























Brésil}、{カナダCanada}、{スコットランドの écossaisse}、{スペインの espagnole, spanisch}、
{アイルランド Irland, irlandaise}、{イタリア Italie, Italien}、{日本の japonais}、{ペルシ
ャの persan}、{ロシア Russie , russe}、{スイス Suisse}の 11か国が登場する。 







                                                   
24  石上美紀，4章，世界服飾史，美術出版社，2010年（1998年），p.129 
25  Christopher Wood，Tissot，Little Brown Company，1986所収の図版を見てみると、
タータンチェックが描かれているのは、1873年が 4点で、1876年が 2点、1877年と














には、〈日本と中国のクッションカバー〉の小見出しがあり、4 点のうち 2 点は日本のクッ










イラストのカタログでは、夏のアルバム f1880-3 に初めて見られる(図 5-7)。《コンフェク
ションの衣装》のカタログの 201 番と 215 番の情報欄には、それぞれ以下のように記され
ている。 
 
201番 コスチューム       215番  コスチューム 
フーラール織のプリント地かゼファー  無地のクレトン 
ブルターニュ・レース    またはゼファー 
220～255フラン     日本のテープの飾り 






























{ブリュージュ Bruges}、{マリーヌ Malines}、ドイツの{ザクセン地方 Saxe, saxon}、スペ
インの{バルセロナ Barcelone}、{コスタデラルス costa de la Luz}、{ムルシア Murcie}、{セ
ビリア Séville}、{バレンシア地方 valensien}、イタリアの{ブラーノ Burano}、{フィレンツ













図 5-7 1880 年夏 
fig.211～215 右端の fig.215は、日本のデザイン(右図参照) 

































                                                   


















































 「最初の分冊」には、同年のイラストアルバム f1876-4 の同じアイテムのカタログの商
品番号 1～ 99 番のうちの 1～ 32 番と、800～ 808 番が取り上げられている。800 番台の
商品のみ頁を横に使って、1 頁に 9 点が並べられている。その他は、1 頁に 1-2 点ずつ掲載
されている。 
 商品名は、多い順にコート manteau（以下、外套全体を表すコートと区別して、これを
指す場合は「コート」とする。）10 点、パルトー paletot 8 点、ヴェットモン vêtement 7
点、ロトンド rotonde 4 点（図 6-1）、ジャケット jaquette 2 点、アルスター ulster  1 点、
プリス pelisse  1 点（これは「コートまたはプリス manteau ou pelisse」となっている）
である。これらについては、後に説明を加える。 



















                                                   
1  Paul Robert，Dictionnaire alphabétique de la langue française，Société du nouveau 
Littré Le Robert, Paris，1976，p.836 
 
図 6-1 1876年冬 
《コートとコンフェクション》  
left: fig.27 特別なコート fig2 ロトンド 

























と考えられる。                  
アイテム名の次に、具体的な用途として「旅行用 de voyage」（2 点 図 6-1 右頁参照）、




全体に無地のラシャ drap uni（7 点）、中でも黒が目立つ（5 点）。次に多いのはモアレ
タフタ poult de soie（6 点）で、C.-J.ボネ社の布であることを謳っているものがそのうち
6 点、リヨン産であることを謳っているものが 1 点ある。同シーズンのイラストアルバムで
は、前者が 10 点、リヨン産が 2 点になる。モアレタフタは、杢目模様の緯畝織物である5。 
                                                   
2  Pierre Larouse，Grand dictionnaire universel du XIXe Siècle，Administration du 
Grand dictionnaire universel，1865-90，17 vol. t. VI，p.72 
3  Larouse，ibid., p.710、小学館ロベール大辞典編集委員会，小学館ロベール大辞典，小
学館，2010 年（1988 年），p.2472 
4  Larouse，ibid., t. V，p.86 





冬用の外衣であるためか、キルティング ouaté を 10 点に施している。毛皮も、裏に飾り
にと頻繁に登場する。何らかの形で毛皮を使っているのは 17 点で、インド・ビーバーの毛
皮 une fourrure de castor des Indes を使った商品が 6 点と特に多い。こうしたデータから
は、そのシーズンに同店が打ち出そうとしたトレンドを読み取ることができる。 

































イラストアルバムの商品番号 102～ 142番のうちの 110～ 117番がピックアップされて
いる。この中には、タイトルにあるガウン peignoir は 1 点も含まれていない。全て衣装
costume の頁である。このカタログのイラストを見ると、どれも上下に分かれた二部形式
である。衣装は、一揃いの服のセットを指す場合に用いられている。衣装が 1 冊のカタロ






peignoir という商品名はなく、部屋着 robe de chambre が 8 点、朝用部屋着 matinée が 2
点紹介されている。そのため peignoir はガウンの総称として使用されていると考えられる。
イラストアルバムには、他に舞踏会用ドレス robe de bal が 1 点掲載されている。 




 5 点は長めの上衣とアンダースカート jupon という組合せである。上衣については長め
の上衣を指すチュニックと明示されているのが 3 点、そのバリエーションであるポロネー
ズ polonaise が１点である。図 6-2 でも左の 112 番はチュニックとの組合せである。 















図 6-2 1876年冬《コンフェクショネされた衣装とガウン》 





そのうち、2 点には別にもう 1 点スカートが付いている。イラストアルバムではそうした
商品が 4 点ある。2 枚目のスカートは、スカート jupe と表記されているが、チュニックの
下ではスカートが裾位しか見えない。チュニックとセットなら jupon、それと独立している







バムでは、40 点中最も高い衣装が 650 フランなのに対し、最も安い衣装が 29 フランで、
ほぼ 25 対 1 となり、価格差が大きい。また 1 つのデザインの舞踏会用ドレスが、素材の違










このアイテムは、シーズンにより confectioné であったり、mi- confectioné であったり、
tout fait であったりする。そのことについては、6.2.2 で改めて検討する。しかし、少なく
ともどれかの状態で、このアイテムは必ずカタログに登場する。 















































 素材は、このアイテムに限って 2 種類ずつ提示されている。 
最初に提示する素材は、シルクのモアレタフタが 32 点中 29 点と 9 割である。後から紹
 
図 6-3 1876年冬《仕立て済みのスカートとペチコート》 
fig.208 – fig.211 スカート  
















 黒と他の色では、ほぼ 15 フランから 20 フラン位の価格差がある。価格帯は、ほぼ決ま
っている。例えば、シルクの黒なら 78 フラン、シルクの色無地なら 98 フラン、カシミア
の色無地なら 35 フランという商品（それぞれの商品の最初に掲載されている価格で比較し
ている。以下、同じ）と、シルクの黒なら 59 フラン、シルクの色無地なら 79 フラン、カ
シミアの色無地なら 27 フランという商品を、5 点ずつ紹介している。 




クタフタが 39 フラン、色無地のカシミアが 15.5 フランの商品が 2 点ある。 
色無地の 2 種類には、どちらの素材も「どんな色合いでも」という但し書きがついてい
るが、片方に nuances、もう片方に teintes と、必ず 2 種類に 2 語が使用されている。同じ
表現を繰り返さないことで、より幅広い品揃えをアピールしていると考えられる。 




240 フランである。色物のファイユは 260 フランであり、オリジナル素材が最も高いとい
うわけでない。なお、この【カシュミール・ドール】は、イラストアルバムでは 4 点に提
案されている。 
イラストアルバム全体を見てみると、55 点中最高 390 フランから、最低 18.75 フランま
での価格の幅の中に、59 フランのスカートが 8 点、78 フランが 8 点、39 フランが 5 点掲
載されている。掲載の商品には、ある程度の売れ筋、中心価格帯があったと推測できる。
                                                   









商品のサイズを確認する。最も多いのは前丈 1.1m、後ろ丈 1.25m、裾周り 3m の商品で
13 点ある。次に、前丈 1.1m、後ろ丈 1.3m、裾周り 3m の商品が 6 点ある。際立ってスカ






 これを含め、「公爵夫人型 forme duchesse」と説明されるデザインが 5 点である。その
うちの 4 点は、イラストの女性が横向きか後ろ向きに描かれていて、トレーン付きのデザ
インを強調している（図 6-3 参照）。イラストアルバムでは 10 点がこの形で、スカートと








 同様に、「美しい belle」「とても美しい très-belle」とか、「美しい品質 belle qualité 」






                                                   
7  松田祐子，第５章，主婦になったパリのブルジョワ女性たち 100 年前の新聞・雑誌か
ら読み解く，大阪大学出版会，2009 年，p.237 
8  Jane Arnold，Patterns of Fashion 2 English Women’s Dress and their Construction 





 アルファベット順に、布を斜めに使う biais、ブイヨン bouillon、クリース（紐通し）の
ついた coulissès、クシュクシュのプリーツ plis crevés、トリミング liséré、プリーツ 
plissé、ギャザーを寄せた ruché、フリル volant という技法が、それぞれにほとんど複








































地の 2 点を一頁に紹介している頁に注目した。その 3 点のうちで、価格が中間帯になる 7
番を抽出した（図 6-5)。 
《コンフェクショネされた衣装とガウン》では、チュニックとスカートの組合せで、カ
シミア製の商品 112 番を抽出した（図 6-2 参照)。 
《仕立済みのスカートとペチコート》では、黒のシルクモアレタフタ製で、スカートの































図 6-5 1876年冬《コートとコンフェクション》    
左が fig.7 コート   
（文化学園大学図書館蔵） 
  
図 6-6 1876年冬 
《仕立て済みのスカートとペチコート》 




が既に 1860 年代の前半に confection にとって代わられるようになったこと、支配人が
confection の重要性が高まることを認識していたこと、そのため confection が 1863 年に採








た。これらが、1.4.2 で取り上げたファリュエルの confection の定義に繋がっていくのであ
る。 
「19 世紀ラルース」はさらに、婦人服の confection の店が、1846 年に幾つもできて、大
きな売上げを挙げたこと、マガザン・ド・ヌーヴォテが confection の売場を作り、やはり








ある。コート manteau と confection が並列されている。manteau は商品のアイテム名に
も使用されている。けれども confection という商品はない。 
冬のカタログ 1871-2 の序文には、「あらゆる confection がある」と書かれている。さま
ざまなアイテムの後に続けて書かれているので、この書き方からは confection が 1 アイテ
ム名のように取れるが、それより前に並べられたアイテム各々についての confection とも
考えられる。 
最初の資料 j1863-1 から《コートと confection》は登場しており、カシミアのロトンド
2,000 枚について、商品を構成する布などの詳細が書かれている。手紙 j1863-2 の裏には、
3 種類が布地とアイテム別に示されている。 
ここではさらに、これらの服の「この上ない安さを伝えるために正確な情報をお知らせ
                                                   
9  Piedade da Silveira，Les Grands Magasins du Louvre au XIXe siècle，Caisse de 
Retraites des Entreprises à Commerces Multiples, Paris，1995，p.29 
10  Pierre Larouse，Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Administration du 







100cm 幅のヴェロア（表地）  2m60  70   フラン～ 182 フラン 
シルク・ラストリン（裏地） 5m   3.20 フラン～   16 フラン 
シルクのフリンジ（房飾り） 4m60  15   フラン～  69 フラン 
組み紐（飾り）    12   フラン～  12 フラン 
手間賃     20   フラン～  20 フラン 



































































図 6-7 1875年春のイラストアルバム(右は、右端のディテール) 










冬の最初の分冊 f1875-5 の《コートとコンフェクション》は、28 番のみ mi-confectionnés
の服についての説明がつけられている。この商品が特別に confection ではないということ











むを得ない場合は、最初の 2 カ月の後はシンプルな confection でも構いません（下線 筆
者）」と書かれている。confection は一段ランクが低い服と意識されていて、フォーマルウ
ェアにはなりづらいということになる。 






6.3.2 confectionné と tout fait 
《コスチュームとガウン》は、1875 年冬から 1876 年夏シーズンにかけて、tout fait か
ら confectionné の商品に切り替わっている。夏のアルバム f1881-2 の《confectionnés のス
                                                   
11  フィリップ・ペロー，大矢タカヤス訳，第 5 章，衣服のアルケオロジー 服装からみ
た 19 世紀フランス社会の差異構造，文化出版局，1985 年，p.99  
12  ペロー，同前，p.91 




に confectionné と tout fait とが交互についている。この 2 つの間で何らかの区別がされて
いたか、同じ語句を繰り返すのを避けるためで内容は同じだったのか、カタログの情報だ
けでは判断がつかない。 
















これ以上の支出なく、選んだドレスを faire confectionner する（作る）ことができるよう
に見本もお送りします。」と説明されている。ドレスを faire confectionnér するのは、注文
した客である17。百貨店の提供したデザインを客がそれぞれの家などで作った結果、そのデ
                                                   
14  Pierre Larouse，Grand dictionnaire universel du XIXe Siècle，Administration du 
Grand dictionnaire universel，1865-90, 17 vol. t.V，p.888 
15  小学館ロベール仏和大辞典編集委員会．小学館ロベール仏和大辞典，小学館， 2010
年（1988 年），p.1014 




















1870-8 の《男性用シャツ売場》（p.34）の〈toutes faites のシャツ売場〉は、説明文では
「confectionnées のシャツ」と表現されている。この二つの表現が同じ商品を指しているこ
とから、同じ単語を続けて使うことを避けるというフランス語の特徴が表われているとも




その結果客に届けられる商品は tout fait になっている（仕上がっている）ということであ
ると考えられる。 
さらに冬のアルバム f1878-3 のスカートとペチコートのカタログは、タイトルは
confectionnés であるが、各ページのアイテム名には単に fait が使われている。「完全に」
という単語が使われていないことと呼応するように、通常は示される前丈、後ろ丈、裾周
りのサイズが示されていない商品が多く、サイズが示されているのは 6 頁 24 点である。18
頁 72 点はサイズがないのであるから、これは既製品ではないと考えられる。 






















冬のアルバム f1876-4《tout faits のスカートとペチコート》の 229 番、247 番、249 番
は、それぞれ 2 サイズから選ぶことができる。《ネクタイと肩掛け》の 501 番は、3 サイ
ズが併記されている。四角い肩掛けにもサイズがあり、量産品と考えられる。 
 ナントのカタログ 1878-1 の《ガウンと朝の部屋着》の売場(p.15)では、「奥様方の興奮を
誘うドレス」の品揃えを願って、「全てのサイズと種類」の商品を集めていると告げている。
「集めている」という表現から、既製品と考えられる。 
冬のアルバム f1875-4 の《toutes faites のドレスと衣装》のカタログは、304 番から 307
番まで 4 点ガウンが続くのであるが、その頁の下には、以下のように書かれている。 
 
当店は奥様方に、ここに値段の表示されているガウンはオーダーメイドはできないと
いうことをお伝えしておきます。最も大きなサイズでも、前丈 1 メートル 50 センチ、腋






冬のアルバム f1877-7 の《confectionnés の衣装とガウン》の室内着の下には、「普通丈
（1m40cm）以上の場合、どのガウンでも提示の価格より 3 フラン高くなります。」と書か






冬のアルバム f1877-6 のドレスとチュニックのカタログについては、confectionné と
mi-confectionné の二つの分冊がある。前者は半分以上が 100 フランより高くて最も高価な
















調査した中で初めて mi-confectionné が登場するのは、 10 月の総合展示会カタログ
1868-4(p.6)のコスチュームである。この商品が何故「mi（半分）」confectionné されている
かと言えば、「アンダースカートだけは完全につくられた」ものだからである18。 
 一例をあげると、「walking costume for ladies」という英語の商品名がついた服は、「tout 
confectionné されたアンダースカートと、ドレスとコスチュームに必要な布で構成されて
います。（下線 筆者）」とある。その下に、「ドレスとコスチューム用広幅の布 12m、用い
られるアンダースカート 広幅の布 10m、22m のアイルランドポプリン 150 フラン」と
ある。アンダースカートは既製品なのであるから布の分量まで示す必要はないが、金額の
目安にするために同様に布の分量を示していると考えられる。 




冬の新作総合展示会カタログ 1871-1 の〈mi-confectionnés されたドレス、ペチコートの
売場の目玉商品〉（p.19）では、mi-confectionnés は「toute faite の飾りで構成されます。
全く新しい種類です。」と説明されている。 
商品の内訳は、総合展示会カタログ 1868-4 よりもさらに詳しく書かれている。 
 
 1° 13m の純毛のサージ 一級の品質 65cm 幅 
 2° 3m20 のプリーツの布、スカート用、幅 35cm     …55 フラン 
 3° 7mのフリンジ(サージと同色) チュニックとスカートのプリーツ用 
 4° 3mのフリンジの飾り、胴衣用 
 























1873 年のイラストアルバムでは、夏冬ともにスカートが例外的に mi-confectionné にな
っている。スカートは前丈、後ろ丈、裾まわりが示されていてサイズで選ぶ既製品なので、
他のカタログでは tout fait となっているが、ウエストについての記述は常にない。ウエス
トだけ客が自分で調節するから mi-confectionné と、このシーズンは表現したと考えられる。 
冬のアルバム f1877-6 の《mi-confectionnés されたドレスとチュニック》の情報欄の下
には、「当店のガウンのメーター数は、最も大きなサイズもつくることができる分量以上を
保証します。」とある。どんなサイズの客でもこれを利用できるように配慮されている。 
冬のアルバム f1875-4《mi-confectionnés されたスカートとドレス》の 436 番には、「毛
皮、シルクかヴェロアのリボンと裾は、この服の値段の中に全く含まれません。作られて
もいません。ただ、デザインされ、刺繍されているだけです。」と断り書きがある。この商
品における mi-confectionné とは、刺繍が済んでいるという意味である。 
その最後の行は、「デザインと値段に大きなバリエーションがあります。」となっている。
一点の商品のイラストに幾つものデザインがあるというのは、刺繍の柄のことと考えられ




                                                   
19  大体のサイズに合わせて刺繍だけされた 1760 年頃と 1855 年頃のベストの布が、
「FASHIONING fashion」展に出展された。(同図録 Los Angeles County Museum of 











カタログに掲載されている服は、100 フラン以内で買える商品が多く、室内着は 10 フラ
ンしない場合が少なくない。500 フラン以上の商品は初期には数点しかなく、1870 年代の
後半になって 5～10 点程度が掲載されるようになる。冬のアルバム f1877-7 が一番多く 10
点である。しかし、1880 年代に入ると 500 フラン以上の服は再びほとんどなくなる。全体




















                                                                                                                                                     
DelMonico Books，Munich，2010，p.129, 151 
20  Piedade da Silveira，Les Grands Magasins du Louvre au XIXe siècle，Caisse de 
Retraites des Entreprises à Commerces Multiples, Paris，1995，p.21 
21  松田祐子，第 2 章，主婦になったパリのブルジョワ女性たち 100 年前の新聞・雑誌
から読み解く，大阪大学出版会，2009 年，p.58  
 
 
図 6-8 1878年冬≪一部コンフェクショネされた衣装》 
left:左の fig.517と right:右の fig.520は、いずれも商品名の後に、No.11とある（右図参照）。 
どちらも、上衣にヨークとプリーツがあり、スカートのデザインもほとんど同じである。 










6.3.5  coupe  
12 月展示会カタログ 1873-8 に〈ドレスの coupes（裁断）〉というコーナーがある(p.6)。
これは、布を買えば裁断までしてくれるというサービスである。3 点だけであるが、その下
に「最安値で販売」とある。12 月の展示会カタログ 1874-5 には、〈お年玉のキャンペーン〉
として、「3.5m から 6mのドレスの裁断」と出ている(p.16)。対象となるドレスが決まって
いるわけではなく、布の長さによって値段が変わるのは、布を大量に使用するこの時代な
らではと言える。12 月 1 日付け 1875-6 や『ラ・モード・イリュストレ』誌 1876 年 12 月
10 日号のバーゲン・カタログにも、このサービスがある（pp.6-7）。 





6.3.6 disposé  
 これも 12 月のカタログであるが、1875-5 には、《faits になっているスカートとペチコー
ト、mi-confectionnés されたドレスと disposées されたチュニック》(p.9)というタイトルが
見られる。disposé の元の動詞である disposer は、「配置する、準備する」という意味であ
る。断定はできないが、布に型紙を配置するという意味であると考えられる22。この売場で








6.3.2 で取り上げた版画と型紙を送り、見本も送るという 1868-2 に見られる提案は、下
準備だけしてくれるというサービスの初期のものと考えられる。 
 
                                                   
22  フランスのファッションの教科書にも、disposer がこの意味用いられている。 
























6.4 製造法以外の特徴  
6.4.1 女性のための「黒服」の販売 
 本研究で対象としている時代は、TPO が厳密になった時代と言われている24。総合カタ
ログ 1874-1 の《喪服の規則》（p.42）の冒頭には、以下のように書かれている。 
 
 La Mode qui, depuis plusieurs années, persiste à favoriser les toilettes noires, 
même en dehors du deuil, oblige celui-ci à se montrer plus rigoureux qu’an temps où 





                                                   
23 これを注文服として、太田茜がアメリカの事例を研究している。「1890 年代アメリカの
婦人雑誌委見る衣服の入手方法」，国際服飾学会誌，No.31，2007，pp.32-42  



























れている。表 3-4 に示したように、イラストアルバムに掲載の多い上位 10 アイテムの中で
                                                   
25  ジョン・ハーヴェイ，太田良子訳，第 6 章，黒服，研究社，1997 年，pp.315-362（John 
Harvey，Men in Black，Reaktion Books, London，1995）  
26  ハーヴェイ，同前，pp.329-331 
27  フィリップ・ペロー，大矢タカヤス訳，衣服のアルケオロジー 服装からみた 19 世紀
フランス社会の差異構造，文化出版局，1985 年，p.107, 112 
28  深井晃子，第 4 章，ファッションから名画を読む，PHP 新書，2009 年，p.121  
29  例えば、「マネとモダン・パリ」展（三菱一号館美術館 2010 年 4 月 6 日- 7 月 25 日）
では、1862～81 年の作品で、黒い服の女性が 11 点、黒以外でもグレーの服の女性が 6
点、茶色の服の女性が 4 点に描かれており、濃色の無地が目立つ。 
  また、「カイユボット－都市の印象派」展（ブリヂストン美術館 2013 年 10 月 10 日- 
12 月 29 日）では、同時代に女性が描かれた作品 7 点のうち、黒が 5 点、黒とグレー
が 1 点、グレーが 1 点である。 




基本色は黒のみである。冬のアルバム f1873-5 では、スカートは黒以外は 1 点のみである。
冬のアルバム f1875-4 では、黒とグレーの縞柄 2 点と色名がない【ラシャ・シクロープ】































                                                   
31  Piedade da Silveira，Les Grands Magasins du Louvre au XIXe siècle，Caisse de 











1870-7 の表紙は、4.3.1 に示したように「ルーヴル百貨店の大拡張 特別カタログ 手芸
材料 縁飾りの材料‐リボンとパリのおしゃれな小物 特別な入口 サントノレ通り 4 番






















                                                   
32  北山の指摘に関しては、1.4.2 を参照。 
フィリップ・ペローも、婦人服の工業的生産はまだ無理だったとしている。 














冬のアルバム f1876-4 の《スカートとペチコート》の 232 番は、スカートだけと、それ
に「半トレーン」がついた状態との両方を売っていて、それぞれのサイズを示している。
トレーンがつくと、スカート周りが 10cm 広くなる。 























図 6-9 1875年冬 
《一部コンフェクショネされたスカートとドレス》 















冬のアルバム f1875-4 の《婦人帽と頭飾り》は全部で 20 点あるが、8 点は鳥の剥製で飾






















                                                   
33  2015 年 9 月号『Cancam』(小学館）には「秋、これゼッタイくる」が、同『ViVi』（講
談社）には、「夏 流行ってるものまるわかり」、「秋、流行るもの大予測」、「ハヤリの
美容ネタすべて」という特集が掲載されている。 




図 6-11 1881年夏《少年の服》 
fig.637-639 セーラー服 




































                                                   
34  石上美紀，4 章，世界服飾史，美術出版社，2010 年（1998 年），p.123 
35  石山彰，「ラ・モード・イリュストレ」，文化女子大学図書館所蔵欧文貴重書目録 解
題・目録，文化女子大学図書館，2000 年，p.94 
 
図 6 -12 1873年冬 《コートとコンフェクション》 
右が fig.30 アビ（男性用の上着）型ジャケット 
（文化学園大学図書館蔵） 
 
図 6-13 1882年冬 ≪狩猟用ジャケット≫ 
fig.2007 カーディガン 高品質の最新作 



































ペロー，大矢タカヤス訳，第 9 章，衣服のアルケオロジー 服装からみた 19 世紀フラ
ンス社会の差異構造，文化出版局，1985 年，p.203 
37  京都服飾文化研究財団で 2014 年 9～12 月に行われた展覧会「コルセットの世界」で
は、コルセットメーカーの情報と現存のコルセットを分析した研究成果が発表された。 
38  Piedade da Silveira，Les Grands Magasins du Louvre au XIXe siècle，Caisse de 
Retraites des Entreprises à Commerces Multiples, Paris，1995，p.30 
39  大沼淳，荻村昭典，深井晃子監修，ファッション辞典，文化出版局，1999 年，p.317 








































left: 図 6-14  
『ラ・モード・イリュストレ』誌  
1863年 2月 16日号 
（文化学園大学図書館蔵） 
 
right: 図 6-15  
『ラ・モード・イリュストレ』誌 














2 年後の最新版 1872-1 では、《クリノリンとトゥールニュール（腰当て）の特設売場》























































創刊号の帽子の No.5 は Chapeau Charlotte Cordy と記され、アイテム名「帽子」に、{シ
ャルロット・コルデー}という名前がついている。コルデーは、フランス革命期に政治家マ
ラーが入浴しているところを暗殺した女性である。 
商品名は、イラストカタログだけで延べ数にして 1872 年夏から 1882 年冬の 17 シーズ





                                                   
41  ピエール・ノラの『記憶の場』では、歴史的な記憶がそれ自身とは関係なく、後の時
図 6-16 1877年冬 
《トゥールニュールとコルセット》 
fig.703-708 トゥールニュールのいろいろ 
（Bibliothèque nationale de France） 
図 6-17 1877年冬 
《トゥールニュールとコルセット》 
fig.711,712 コルセット 





































                                                                                                                                                     
代に利用されていることが研究されている。 
ノラ，谷川稔訳，「『記憶の場』から『記憶の領域』へ 英語語版序文」，記憶の場－フ



































anglaise イギリス風の 1 1 7 1 2
Annie アニー 1
aurore ルーヴルのオーロラ 1
baby 赤ちゃん 1 2
bain de mer 海水浴 1
Barbe バルバラ 1 1 1 1
bebe 赤ちゃん 1 1
le bonheur du jour 一日の幸福 1
breton(ne) ブルターニュの 2 5 1 1 1 1 2
bourgeois ブルジョワ 1




Charlotte シャルロット 1 1
Charlotte Corday シャルロット・コルデー 1 1 1 2
chatelain 城主 1





coquette コケット 2 1
Dauphin 王太子 1 1
Devriés 1
Ｄｉａｄème 王冠 1 1
Dolman 肋骨飾り月軍服 1 1
Dona Maria マリアさん 1
Dona-Sol エルナニの恋人 1
Douairière 上流階級の老婦人 1 1
duchesse 侯爵夫人 3 7








Gabriel ガブリエル（男） 1 1




Henri Ⅲ アンリ3世 1
Hernani エルナニ 1
Houppelande ウープランド 4
Indiana インディアナ 2 6
Inès イネス 1 1









LouisXV ルイ15世 1 1 1 1 3
Louis XVII ルイ17世 1









































































Marguerite マルゲリート 1 1 1
Marie-rose マリー・ローズ 1
Marion Delorme ユゴ-の小説 1
Médicis メディチ 1 1 1
Marie-Louise マリー・ルイーズ 2
Marin 海 7 6 3 1






Ｍontespan モンテスパン侯爵夫人 1 1
Ｍonpentier モンパンシエ 1





Officier 士官 1 2 1
Ondine 水の精 1
Ophélie オフェリー 1




pompadour ポンパドゥール 2 1
pomponnette 玉房のついた
président 大統領 1
primavère 桜草 1 1
princesse プリンセス 2 2 1 3 1 1
princesse de Bagdad バグダッドの王女 1 1 1
princesse de Galles ウェールズの王女 1





Renaissance ルネサンス 2 2
Richelieu リシュリュー 2 2 1 2
rival ライバル 1
Robespierre ロベスピエール 1 1 1
Roi de Rome ローマ王 1 2 4
rose-marie ローズマリー 1
Russe ロシア 1 9 1 1 4 1 1
Saint-Étienne サンテチエンヌ 1 2 2









Trouville トルヴィル（海水浴場） 1 1 1 1
Van-Dyck ヴァン・ダイク 2 2 2
La Vicomtesse 子爵夫人 2



















いう場合もある。たとえば「聖」を表す saint と st.などである。 




行された、イラストアルバムの創刊号 f1872-3 では、商品名に{アルザス-ロレーヌ Alsac- 






イギリスについては、『ラ・モード・イリュストレ』誌の買物ガイド（1874 年 4 月 12 日
号）の 2 頁目の上着が{ロンドン‐ルーヴル London-Louvre}と名付けられている。5.4.1 で 
                                                   
42  Françoise Tétart- Vittu，“Le magasin des grâce”，A la mode de Paris，Au paradis 
des dames nouveautés modes et confections 1810-1870，Paris-Musées, 1992，p.35 
43  ロラン・バルト，佐藤信夫訳，前書き，モードの体系，みすず書房，1992 年（1972
年），p.8 
44  徳井淑子，「資料としてのファッション・プレート：版画の文字を読む」，ファッショ









































































duchesse dentelle 2 4 1 1 2 2






Louis XIII style 1
























princesse forme 17 3 1 3 1 2 1
raines - marguerites guirlande 1 1
Renaissance dentelle 1 1
Richelieu parements 1




Louvre gros grain du 10
soie nouvelle du 6 6
tabliers du 1






Paris-Louvre 4 6 9 9 8
faille 1 4 2
soie 1 4 4
Grands Magasins du Louvre 2 2 2
C.-J.Bonnet faille de 1 1 2
soie de 2 2
Bonnet faille de 2
soie de 1 1















タータンチェックを使用した商品をいう。冬のアルバム f1877-7 と f1878⁻3 だけに、特徴
的に頻出する。前章で見たように、同時代の流行を商品名に活用しているのである。 
{ロシア}は、特に、1876 年冬のコートの商品名に 9 点見られる。そのほか 4 シーズンに、
商品名として登場する。寒い国なので、コートにロシア風のデザインを利用して、それを
アピールしたのである。情報欄にも使用されている。 

















16 世紀では、{メディチ Medicis}が使われている。{メディチ}の 4 点中 2 点が衿（col、
collerette）を修飾しているのは、メディチ家が勢力を拡大した時代にラフカラー（襞衿） 
                                                   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17 世紀では、{ラ・ヴァリエール La Vallière}が、女性の首を飾るボーのような商品に用
いられている。ルイ 14 世の公妾の名であるが、その服装に由来しているためか、大きな蝶
ネクタイを同名で呼ぶようになった。本カタログでは、商品名全体の中でずば抜けて多く、 
計 41 点に使用されている。 
18 世紀では、夏のアルバム f1881-6 に{ポンパドール Pompadour}が使われている。情報






























図 6-18 ヴァーツラフ・ホラー  
「町を歩くアムステルダムの女性」  
首の周りをラフカラーが覆う 




コルデー}、{ルイ 17 世 Louis XVII}が登場する。コルデーは、『ラ・モード・イリュストレ』
誌の買物ガイド（1874 年 4 月 12 日号）のフィシューにも命名されている。情報欄には、





























                                                   
46  ミシェル・ヴィノック，渡辺和行訳，「ジャンヌ・ダルク」，記憶の場－フランス国民






商品名 登場する作品 年 作者
Amélie 小説 1751 フィールディング
小説『マンスフィールドのアメリ』 コタン夫人









Charlotte Corday 評伝 1840 アルフォンス・ユスキロス
悲劇「シャルロット・コルデー」 1850 ポンサール
Dona Sol 韻文劇「エルナニ」 1830 ユゴー
オペラ「エルナニ」 1844 ビゼー
Estelle ヴォードヴィル「エステル」または「父と娘」 1834 スクリーヴ
Gabrielle 小説「ガブリエル」 1839 アンスロ夫人
コメディ「ガブリエル」 1849 エミール・オージエ
Georgette オペラブッファ「ジョルジェット」又は「フォントノワのムーラン」 1853
Ｇｒａｚｉｅｌｌａ 劇の一場面（「ジョスラン」の一部） 1849 ラマルティーヌ
Inès de Castro イタリア・オペラ 1835 音楽ベルシアン
Jannette(?) 喜劇「ジャノとジャネット」 1757 ファヴァール
Léonie 小説「マブルーズのレオニー」 1813 ソフィ・ガイ夫人
Lina オペラコミック「リナ」又は「秘密」 1807
Lucette コメディ「ルセットとルカ」又は「好奇心旺盛な農民」 1781 伊
Marguerite 小説「マルゲリート・ランゼイ」 1825 スコットランドの詩人アラン・カニングハム
小説「マルゲリート」」又は「二人の愛」 1853 ド・ジラルダ
オペラコミック「マルゲリート」 1838 スクラブとブラナル
Marion De Lorme 演劇「マリオン・ド・ロルム」 1829 ヴィクトル・ユゴー
小説「マルオン・ド・ロルム」 1831 ヴィクトル・ユゴー
Ondine 童話「ウンディーネ」 1811 フーケ（独）














 アルファベット順に、{ブルジョワ bourgeois}、{城主 chatelain}、{おんな conquête}、{コ
ケット}、{上流階級の老婦人 douairière}、{公爵夫人 duchesse}、{紳士 gentleman}、{洗濯
女 laveuse}、{近衛兵mousquetaire}、{農婦 paysanne}、{大統領 président}、{王女 princesse}、
{書生 scribe}、{スルタンの妃 sultane}、{子爵夫人 vicomtesse}の 15 種が商品名に使われ








て 15 点使われている。また{公爵夫人}は、レースの修飾語にも 12 点使用されている。レー
スの高級感を表す意図と考えられる。 










                                                   
47  坂井妙子，「1880 年代イギリスにおけるハバードおばさんファッション－キャラクタ































                                                   
48  徳井淑子，「資料としてのファッション・プレート：版画の文字を読む」，ファッショ
ン史の愉しみ – 石山彰ブック・コレクションより － ，神戸ファッション美術館/世田
谷美術館，2014 年，pp.31-32 




50  北山晴一，第 5 章，おしゃれの社会史，朝日新聞社（朝日選書），1991 年，pp.333-334 





























 12 月 1 日付 1875‐6 の《コートとコンフェクション》(p.5)には、〈劇場用コート sortie  
de théatre〉というコーナーに 2 点の商品が紹介されている。sortie は、元々は「外出」の





がある。普通のシャツが高くても 10 フランしないのに対して、こちらは安くても 10 フラ
ン以上、最高は 75 フランである。フォーマルウェアには特別な商品を用意していることが
                                                   
52  深井晃子が 19 世紀後半の規則として示している内容とは、期間、服装共に異なる。 










夏のアルバム f1881-2 には、聖体拝領式用の少女の衣装が紹介されている。1882 年 4 月










は、イラストカタログでは夏の f1875-2 のコスチュームに 1 点あるのが早いもので、それ













                                                   
53  鹿島茂，第 1 章，デパートを発明した夫婦，講談社現代新書，1991 年，pp.46-49 
54  同前 







ログ 1869-2 の表紙の裏には、以下のように記されている。 
 
  次の月曜日 2 月 1 日から 
  特別展 
  白いトワル ダマスク風のリネン 身の回り品と産着 綿の白物 メリヤス製品  
家具用のクレトン レース 
  新しい寝具売り場の開設 
  サントノレ通り 90 番地 
 


























図 6-19 1889年 1月 28日月曜日 白物展示会 




例えば白物のセットは、早い時期の冬のカタログ 1867-1 には、260 フランのセットから
2,500 フランのセットまで、5 種類が紹介されている。後者では、ハンカチだけで 7 種類あ
り、最も安い商品は 0.95 フラン、最も高い商品は 6.75 フランである。《高級ランジェリー
売場》（p.11）でも、多くの商品がその素材や飾りによって、値段が何段階かの中から選択
できるようになっている。それが 4 年後の冬のカタログ 1871-2 になると、身の回り品のセ
ットの種類は 200 フランのセットから 10,000 フランのセットまで、10 種類に及ぶ。翌年
の最新版 1872-1 の《身の回り品》は 19 頁に渡る。セット売りの商品の値段の幅は広い。























                                                   
57  Marguerit Perrot，Le mode de vie des familles bourgeoises, 1873-1953，Armond 
Colin，1961（松田祐子，第 5 章，主婦になったパリのブルジョワ女性たち 100 年前
の新聞・雑誌から読み解く，大阪大学出版会，2009 年，p.249） 





る値段が 4 歳までで、それ以降は高くなること、3 歳から 15 歳までの女児と 5 歳までの男
児のための商品を取り揃えているという告知がある。 
少女は 3 歳から 15 歳まで、それ以降は娘として扱われる。男児が 5 歳までというのは、



















6.5.4 ブルジョワ家庭の主婦への訴求  













                                                   

















冬の総合展示会カタログ 1871-1 の 11 頁の最後には、「慈善事業のための特別な売場の開


















                                                   
60  松田，第 3 章，同前，pp.201-202 
61  鹿島茂，第 17 章，19 世紀パリ・イマジネール 馬車が買いたい，白水社，1990 年, 
pp.202-214 




































                                                   
63  Piedade da Silveira，“Les magasins de nouveautés”，À la mode de Paris，Au paradis 

































































































































































































                                                   
1  フランス国立移民史博物館（Musee de l’histoire de l’immigration）で開催された
「Fashion Mix」展（2014年 12月 8日～2015年 5月 31日）には、商標登録や特許
の書類、受勲の際の身上書などが展示された。（図録は、dir. Olivier Saillard et Anne 
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